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;ilit l!Higd(Aves).·
!roiebic 6iiuge.
?ie ~Ogd 6i(benbie 2te Jtfofje ber ID3\r6e[~f)ierc.
.
tijtere fu~rcn aud) fie rotf)e6 roarme!l!B[ut m cmem noUfliinbigaui;
gebiibttm Glefii~ne3,1uiejene ~aben fie ein ,Pera mit 2 .R'ammcrnmtb
3 1 11
9
0
~;, ::
~~ftcc
[el~~1~~~~e~~n
m1~1~i~
:e!
briltd werben; bie .Saf.l(if)rer ,i)a!BmirbefMcibt 11id)tauf 7 ficf)cn,
fonbern nimmt mit bcr £iinge be5 ~a[je6 5u; unb mbhd), tua5 am
in ~(ug:
meiftenin bie 2(ugenfµtingt, ijt bajJ bic uorberm GHiebmajjen
be6 ga115cn£ei69 au6
roerf5eugeumgeroanbeUfinb unb bie mcbecfu11g
ijebern 6eftef)t.
alie non bcm
2cbcn ijt i3eiueoung,bie!l gift
fonn gef)en,
ift, 1uenner
- IDogd, ber nur
[q11raftmfirte
aUein
•
~ftpfrn,?Ctttttn
, b. r,. 6d)roebenunb OJetragtnroer:
iJeroegungflart
ben in 'oer 2uft. (fine ~eroorragenbe(!;i9ent~iimlid)leitber $0gd, ift
bie, ba& nid}taU't immer an bemfe(benOrte leben (<Stan'ouOgel),
un'o !l(rten mit bem ~intritt ber rau{Jeren
fon'oern cin!tine C9efd)Iffl)ter
nnbere ilber
ftreid)m (6tridju0gel),
3a~reS3eitin 1drntete C9egenben
ben !lUinter fOrmfid)au6ruanbern u11broeit Uber'oie IDlecrenad}'oem
5ilben ber Grbe ;ieijm CSu g u Oge(). ~ie %ricbjeber5u biejeninan:
bmmgen ift ber fillangd an 9lnQrung.
unb t~ierijdJm6tofi,n nrrer ll(rt,
~iefc bcfte()tau6 1>fia113fid)cn
bie 3nfeltm namenUidJflltben if)re grinunigjtenffcinbe in ben illOgcfn,
fo bafJ bet Sd)aben, 'ocn ein3efneQlogefgnttungennnridjten, bttrdJ bie
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:~~f1t:'ftfi%
i~i,~~ ~!~~liawn:ei~lb;~nm:1~e~ft~~
9lilU[id)~~t.:~~
ijnmifim in l)Ol)eremC9rnbe
get attdgepriigt, unb nur bei ei113e(11en
uttb Glcfiil)(. mluttbet·bnrn6er iit bet OtU!:
auiSgebilbct,fin'oGlcfdjmncf
ji.nn, bet fie nad) i~ren rocitim 3=filgeniiber Eihtber unb filleere mil':
bet bie ~tutftatten finben Hi&t!
!Onu iQttt 9lefter, bie (eid)fe~(ngeroo~nungan ben !men:
c.I'.ler
fd)en,unb iifJerQanptiljr !Benel)menin bet (3ejattgenfd)nftoeigt eincn
Gkab non Zerftan'o, bcr 6loS uon hen lji5djftfleljcnbeneaugctljieten
il6ertroffm1uirb. - UebetaU'fin'o fi.e ou ~aufc unb iibetaU pn~t fidj
bem .stHmao.n.
i§r ffe'oet?{eib
~n !Rrten 36ljrt 1nnn gegenroartig 8000 roooon bie meiften
rommen.
&rten auf bie :Drbnungenber 6td3: mtb 6cfJroimmoOgel
je
n6d)ft in 2 grope C5Sruppen,
gc 3eit ljiilf(oilim 9lefle fi~ett b{eillen,
nad}bembie jungen
fie unmitte{.
wer'orn; obcr jc na<f.lbem
unb oon bett 9Hten
60.r nadj bcm i!uBfcl)riipfmnus bem 6;i bas 9left vedo.fienunb unter
!Rn(eitungber 6;[tetn i~r ~utter jud)rn. ~ie fajtercn, mefdje9leflljodet
(Jnsessores) ljeij3en,f{iegengut, mMrrnb iljr (}Jangjd)(ed)tetift; bei
bet 5roeiten<Stuppe,bcn 9teft f(il cijtetn (.\.utophagi.)ift bieBumgefef)tt.

A.

(Jnsessores.)
Weftf)oc'fer

I. llaubuonrlRapaces.
Orh11u11g
6efiUcatne6cn einem auf;erorbentridjmfyfuguer:
~ie ffinu6u011er
milge1tcine,ctf\nt!nlid)e8dJ_!h:fen_rrctSil)_nennb_beifcincr ~nbem finbm
fid) foldje unponmn'oe, fm11Hctl}d)fdJone@eJta[ten. Ste le6en arrc
cinige amt) uon 2!o.iS,nut
t1om'ij{eif4'{eben'nigerjagter 2!.lirl1eUljie_tc_,_
roenigef(emcre uon Sn1erten. Slit opr t)t gro~ unb runb, bet Ober:
fieferfd)nabelftarl nacf.luntcn gebogm un'n an jeincr mnfiil mit einer
bebecft. i:lct 2eib ift f~djtig, b_ie6d}mingenlnttg unb fµi~,
2!.lad)OlJaut
bie ftar?cn 'ijil[ie ttagen ,8cljen mtt fdJnr1engebogcnrn.fttnO'en. Sic
[eben meift µaarmeije, unb 51t1nrjngen bie einm bci Zag (Xagtnub:
uiigd,) anberc uor5ugBroeifebei 9lad_lt(mnd)traubu0ge£).f

mlerncl)en
!Boger,bet itt b_eriru~rmit~ 91 m_i&t,bie immerQingrOBeren
nod) meljr. Seme ,Pe1mntq1 !Ufnfa 11ub2!fien1 ~in unb 1uiebertriift
man iljn nuc(Iin 6iibmroµa.
c.) ~er \Ionbor (Sa.rcothampbus gryphus), ber bie
, ift bet SHejeuntcr allettiffnu6u0gcfn,in~
• 14' fi{ugbteite 6efiUt. (r.r f{iegt
•
ungeljeuet. 9_odj; elfc.~bein ~en <SorbilfetenfafJe!tiljn nodj nie!e
1000 rr;uf;:uber ben l)od}ftenGltpfernfdj1ue6en
1 ptothcfJaber mit rn:
fidJ ljernlebetftilr3en. Seine @emanbungift aiem:
f!nbcr E:id)neUigleit
falj(•
b
hdj fd)mucffoS;bet .l'topf un'n cin X •
'
ilbet bem 6cf}nabe(unb an bet
~a!jeil
beS
2'.f)ei(
untetn
am
:pen,
nt ( ypogeranus ser.fiig. e.) ~er .Rtanidj
penta~?.us~bcmoljntbic bilrten. 6attbgepenbcn 2(frila5 unb niiljrt fid)
ljaupt)nd)hd)von 6djiangen, bte et, gef1djertburcf}feine Iangen gepan""
5erten.!Beine,mutijig an!J_teiftunb uertilgt. Sm 5d)mucf beD ~efie:
beril, 1ft er butd) be1! bepeberten_taia unb ben fdjroar~en9lacfenfdjopf
vor aO'ettnnbern Geiern auSge3eidjnet.
ijig. f.) ~er !Bnrtgeier, 2dmmergcier (Gyplletus bnrbatus)
.
6dbet bcn ltebet~ang 311hen ~('nfern,mit_bcnen er ble :Ucfieberungbes
~atmMiiter gcmein
.ltopfea unb t)a(Jeil unb baa 6to~en aur !e6c:-ibe
Qnt, mdljrenbbie ijotm bc5 6d)nabe[il unb bit iitr3e bet Jha!Ien roie~
unb
bet an bie Geier nnfd)lief;t. '.I)er ~aud) ift orange, ber SHhf"en
bie ijfUgcf braun mit wei~m fi!~~l'n, 'tier au!3 16orftenbefteljenbe!Bart
nn.. bet unterm 6d)nnbehu11r3cIqt fd)1unr3.- Z>er !Bnrtgcierift bet
gro~tc !Raubuogelbet ~emiiUigten.Sonen, ffnftcrt iiber 10' un'o gibt
ba6 fiib(id)e
nnd). (sr bemoljntljnuptiiicf}fidj
fonnt ben! (Eonbor1uc111g
(sutopo._0159erauf au ben 2C(p~n,unb wirb ObetaO:nf5 liiijnet :lHiuber
unb fognr stmbem fef.lrgefiirdjtet.
0011 !llletbctljieren

Xnfcl II.
(Fnlconiao) ji.nb bie fd)On~en
i:lie ffa(hn
2te ffamirie.
unb ebetften!Rnuboogdgeftarten.31jr .ltoµf unb t,a!5 ijt befiebert,bet
6d)nn6eI uon bet mlut3el an gefrilmmt, ~ic unb ba mit eincm.Snf.ln
(~cf) im Dberjdjnabe[verjeQcn;bie fililgd Iang unb fpiQ.bie straUen
ungemein !dJarf. 5ie [eben fJ[oOuon [ebcnbemGetf)iet,ljnuptf1idjidj
uon ®ntmbiittcm. :Dbenan fte~t bie @athmg 2[b(er, Aquila. ift ja
bocfJbe~.i~nig ber mogeIun!et iljr eingerei9t. 6ie ljabttt an; J?opf
'ijebern, unb 11jr ~oljer ft6fhget 6djna6et ift etft t1on
(ancettfot11nge
ber IDHthau geftiimmt.
ljaupt.
ijig. a.) ~er ~olbab {er (Aquila Chrysa&tos)be1uo~11t
iiberaU rooma(:
id}ben91orb,Ditcn(S;uropnSunb 'on!!nOtbtid)e21:fien
·;t; er ~otftet auf ljoQcnarten ~1iumc1qieljtge:
il Gebi
uf unb t1ermeljrtfid) beillja[bfd)roadj. Seine
uon bet GrOfie eined !ReQBunb 6d)roanS
11

J6~\1~•

~~tei:1:f1~?~:t~:,\~f;~i~~~~e~tn~t~~~:~· bi~2!n:eet~~~g~t
'
IDie fi(ugbreite lliil 3u 92~.
fiig b.) mer 11ieif;fcljroOn5igeStenb(et (AquillLo.lbicilla.)
[Jot cine ljalb~efiebertefiu}lrour~ef.Jt~nntrid,lift er fdjon in bet fferne
'outdj ben roet~eneid)1unn3,bet fonfhger bunM6rnnttet nut am J?oµf
g~fiitt;~tJnt bie
~i:eet~if~t%~~~un~arnu~i·r
i~!jot~ecr:~uitree
~Jg:rt,
Iu,)na9rtndi
(A.

~:~ae

jjig. c.) ilcr6djlangcnnblct
numeift 0011 2tmµf.libien,in jognt von Sdjtt
unb bie fiii&c
~et E5djna6e[mil 2!.lad)Sf.laut
6tnun, bet Untedei6 1ueit mit ridjtbraunen fi ecfen,bet 6d}1uanamit
S bunMn Ouerbinben. €Seinet,eimat iff baD filb[idje~uropn, bail
gem1i[ligte!l(fienunb 91orbafrifn.
%lie2. C!lattung,bic IDliCan e (Milvus) ift 6[oD burdj 31uei
m:rten, 'om rotljen unb ben fd}1t1at3en 9Jldan reprafentirt. 3Qr
mii[lig groper 6cf}na6e{ift erft am Csnbe ftOtfet gebogenunb enbigt
in einen ftarfen .pnden, bie fur3cn .Seljentragen 3iemfid)gerabe .stra[:
ift
(en, bie !Jlftgel nnb fang unb jpitig; baB aufidUigfle.il'e1m3eidjen
1) !togtoubuiigel.
6cf.1100.113.
bet ga6(ig n116gejd}nittenc
fiig. d.) ~er rotlje !Dlitan, (%6ehueilje(Falco Milvus) ijt
~nftl I.
iilnd}Bljautunb
rojtrotlj, ber 6d)na6d b(iiu[icf},
iidJin gan3 (fotopa, im nOrbfid)en~ii.en unb
~t~tsi!~at;aei!
~:1o~,
errt a/~:t t;r;;r;:;tu:1~f.
GabeljdjronnJ,joroie
ijt urcfJfeinen fief au9gcfdjnitte11en
Wtaum 6ebecft,bie ijilj3eji.nbftad, ljnben abet 3iemfid)flumpfc.straUctt. burd) jeincn fd)Dnenjd)roefJenben,1ue11naudj nicl)tfd)ne«enIJ(ug fo
Sie [cben meift in filbfidjcten2cinbern, 6ejiten je~r fdjatfe Simtcn, gcfennocid)net,
bafJ er 3u ben im ~orfc belannteften!RaubuilgdngeljOrt.
un'b µiegcn aud} gut, finb abet tr1igc, mad)en fid_lbagegen burd) ~er:
.
ie~rm uon 2foS feljr nilUiid}.
~nftl ill.
fiig e..) !net fd)muUige m:asgeier (Vultur percnopterus)
ffiepriifentantbiefer uneb(en 3lanboogeffamitie.~ie
ift ber eige11Hid)e
!Die2te (}lattung,bie !IDei ljen, (Circus) ljabenIange unb fd)mafe.
bet nacftefaftan= roie 5um fcf111~Uften
GJefieber!'S,
ijnrbe feineBimmer abgefto&encn
trilb1uei1Je
j)"[ug6ejtimmteij!ilge[, ftreid)enin bet Wbenbbiim'.
2h1Bflu&au!.\ 'nen !Jlafmiild,wm merung nut niebrig iibet bie ~bene f.lin un'n fto&ennuf !Dtiiufeunb
gdbe Stovfmit 'nem nniS[Jnftriedjrnben
. .
mad_lenauf jeben faefd}auereinen ccfrigen!zinbtmf.
nnbere!Il!eineSGetljier. 39r 9left bauen fie nuj 'om !Boben.- .tier
B=ig.b.) $Der 1oei&fOpfige G:Jeiet (Vultur fulvus)_1ft m 6d}nn6e[ ijt ffein, bie fiil&e ljaben einen fnngen bilnnen 2auf mit
ber ~auptfar6e rOt~[i~ braun, 6d}1uungfe'nernunb '?ci)ro.ana1d)11:1nr3,
, 3iemlid)fur3m 3er,en unb 1ueniggefrilmmten .ltra«en.
bet fut3e ijfnum an stopf unb ,\)als n,etjjgrau. !zB 1ftcm ~nlthd)et

\~tij~l~r.

7

:tnftlXVI.
(P.ater),!topf unb{)aHJfd)iunt!,
ijig. c.). :Die Zannenmeife
!rnfrlXXI.
!ffiangm1mb ern 2iingBf(cdam 91nden 1uei}>,ffiildenafcl)blau,Unter:
(C. gutturosa), ?amt il)re be(ln:
b.) ~ie_ .!hopjtnu6e
in (Europa 6H3
Ieib 1ueitlid). Sie le6en in 2[fien, 91orbamerifa1111b
1uo fie t~~1ea
t gu ;;,';f:n.ungegeuren $?ropf nufb(afen, unb ljat ein
ffiegionen, unb 5roar nur in 91abelroCHbem,
in bie nOrb!icl)ften
:8aumjtumpen:c. bauen.
audj iijr 91eftna[)e an bet (fabe in ,t)0~(11n9en,
q !v~e .I?r.?.n e !1tau be (C. coronata), bie grOUteaUrr
~ig. d) ~ie ,t,aubenmeife (P. criatatus), ~ateinm fpiVen,
unb roeiD geffedten tJeberbufd) auf bem Ed)eite(; .l?egreunb Zau6en, erre1~t. bte @rone.emer 2::rutfjenneunb ein GlrmidJfnon 6
f<{Jmar3
mit totlj6rnunen iueiijgeftreijtrn
ein etricfj burdJ baiS 2!11geftnb fd)roctt!, ber 06erl0tper Oranngrnu, ~funben. 61e 1ft o6en fd)1eferbla11
3"eber6ujdj. Sljre
nnter ben ::i~~~~e~ft';~ ~,:~\n~~! bem Ropfe einen ptiicl}tigcn
ber ltntcrlOrper mei&Iid). <5ic tiiumt in ben 9'1abefmiiibem
1
i!arnen unb Giern ber 3nferten bebeutenbauf.
. iig . .t f%ctfeIXX). ~ie mifoba.:tau6e (C nicobarensi$),
fi=ig.e.) mie 6u mp fm eif e (P. palustris), ift bie Iuftigfle unb
meljt ben t,iiljnern. 6ic
roffiedidjfte nner 9:Reifennrten,ilbertri,ft aud) im Je(ettem bie nnbern gie1djt uermogetljrer @eflalt 11nb.8e6en!!me11e
ljern61jiingenbe
finb 'bie 2aubmiifber&uropa/36i9 in ben ljo~en fJat ncimti~ m.iebiefe 5116ei'oenSeitm am ~nH'lla11!Je
roeit. 3[)r 2(11fe11t(lart
91orbrn ()inauf.
u11ter@efftiiudje.31)r
~aotl~~el~t.iflet
~~~:~:~niaH11t,i~1~tor:'~e~ol~I~~
IDie6:paitjd)nii6Ier (Fissirostres),
(ffied,Jti3).9) ijnmilie.
g:i9. a.) IDie 4)o(Jlta116e (C. oenaH)unterfcl)eibetfidj uon ber
aeidjnrnJld,Ja11flburcf.leinen tief gej:pa!trnen,an ber Spil,!e ctmaBge•
unb beO5meifi:en
_g:fi~ge16inben
frilmmten 6dJ1tabe(1 unb einen ungemein meitrn 9?rtd)cn,ber fief.Ibi!l fie(btnubebur.~ baBfieljfen_ber fdJ1~~r3e11
bunt) bcn rOt~fid)gefben
ijht9eI11unb auf bem Vlucfcn,101u1c
ben
1mter
2'.nfrlXVffi.
,8efJCJt
bic
1111b
fd,JruadJ
'tYiijie
i9re
m:liiljrenb
Offnet.
lliugcn
bie
tinter
rrein finb, ift ifJt aruguermOgeu 11ngeljeuere11trnicfe[t.:Der !lllangel Sdjnn'bef unb bie fdJlanlere ijigur. Sic ift itt gana Cturopn einfJei:
~ie 4te GSat t II n g. mO r bf .. fl
im Oh
trei6t fie im Spiit(ljnfJt in fiibrid)e(tropifcfJe)2iinber, miidj unb ein cid,iter®a!buoget, rndcfjerim ID?iirafommt, 1111b
(Re~t lus), ljat 6Ioi nn 91a(1m11g
X~ce,dj1
fe~r ff;ine 6e1ueg{i~):
"cmf3urueifen,
1uiet;.ernb5ieIJt.
spitius),iiuijcrft6erie6t ~rdjfen
e~!~: iiii,g (F1:i,111_i.lla
burcfjr!~9·mt·lter~erfill~f:~
t[)ei(meijeHJrc a[ten ~?efter to6er ljeerbemDeife
. 'l r en mt getabem jpi~ von mo fie im fi=rii9ja(lr511rildfe(lren,11111
~ trnurI, auf bem b 5 9l I
. ijig .. c:. ~ie !IDn II b c rt a 116 e (C. migratoria), ljnt einen 31uiiff;
audj nid)t be. 6ebecftift.
~rncn Leto~gen,1urn11
beutenbenffldan c ~ .
n en!odj nut eiuem lanunartige 11 treberdj! ,uieber oit be3ie(Jett.
n
jeinet
2ctnge
bie
'ourd)
fd,laftenunb niil};i~dj3mu-n•1cn~aft er Jtdj.i_mmrrin grOUrrrnffieferr~
~ie ifie c»attung:· ~ie 6d)maf6e, Hirundo, mit f11r3em, febngen, fedforungen Sdj1unn5, 1ucfdJerfcfjon
..
. )l'ig. b. !J!edjto). :llaogeCb!" f'
fpiUen tfebern eine gute g.CiegerinDerriitrJ. Unb in bet Zl}at miter:
Zanurn, $irfcn unb fl~VJ.capilla),
<fr!rn,:Voer niftet. u;:sbe~~;~nrn brr.ll'1er~rn,
•3'iifi:en
fd)mad)en
1 fpitigeu ijfiigeht un'o meiit gabd:
9e90rt mit feinem JU op tge (}jofbijal}nd)en (Sihi flad)emESd)nctbeI,
91al)ritng5:
aua
t9ei(O
~lorbnmerifa
{)eimat
iljrer
in
'.taube
birfe
nimmt
1
unb
.ff'el}fe
fdj1uar3e
rme
.9at.
, , djeu
fdjmar3rn6djeitr( bi "b •
11cfJe11
@o!I fOrmigemSdjroa113rrpriifentirt Jo tedjt bie aa113eijamilie. !Dlanun:
311 ben f!einften europiiifJ:/"$ .~tr;i ~rm feuer.~Op~gen
nuB mlanberru;t il~erljaupt, in unermcfiiidjen6d)anren
mange(, t[)e!CB
mel}tGl~a/ ;,~,g~ lllr~ung t)t. em fdjiim9~efbgrfm, brim 8 Ian~.
2Del6cfjen
G'S treibt fidj mit 6eine~ rtge n, e5 ifl namhdj bfo~I terfdjeibet6 ~Men.
'itlaudjjd)ma(be (Hirundo fillanbcrliigeDOitt>iefenljunbert 9.lleilen.
ijig. a.) i)ie morflcl)rnal6e,
idjen.~.en gn113enZag in bt
{;~!i:;1~itt~ti!n~'r~~~1;;&1~: filabefmafbernm111jerunb fiiubert b.1 f 6 11
l}ig. e.) i1er·~.i :~ 0 :irr~y:~rrg
•
~ie 2adjtnube (C. risoria)
d.)
fi=i!J,
Stirn 11nbStel){t6ra11nrotl},am ilbti:
rustica), oben g£nn3c11b:fdjrnar3,
n ~ e ~. ffrlJ;tg oon 3nfeften.
:Die 5te & at tung:
11
3'nbie11,ift ober bei 11119 Iiingjt eingebiirgert. ~
• ~a6_e11Jtber IDogefetroa!J burcfj eme £1(rtrrpriifrntirt nii
·ei
3 a 11
nijlct in bn5 ,Snnere non ~iiufer11
1 6tiillen ?r.
l'djl~f!pfer (Troglodytes) ijt M, gen.«Orpergd61idj,meiV,
11
rcfjnabrf mel}rJtumpfi feine !Ber6rei:
hmg iit auf bie
freimHCigen ZljierdJCIImerben fie bejonber5 auf 'oem 2nnbc
~um
ffilenfdjen
beB
5djut
ben
auf
uerttnuen'o
fo
mirb
unb
ffi.~. c. (2inl!'J) brn' g n~: 1~ f O1
jilr ljeHfame2(b(eitermnnd)erfeime11fdj
en <!:uropa9~_efcfjra.nrt.. .
. 'ffig. f.) i1ie
6ie ift bie iibera(( miUfommeneIDerfilnberinbe5 ffriiljlingS. ten 'oem2lbergI011ben
!;',.~gr!!!Uogefd)enuon uorijerrfcfJenbroftf (Silvm Troglodytes), einl ~au5tljiere.
(C.turtur), nmJtopf unb 91aden
3'ig. e.) ~ie'.tu_rte[tau6e
mer (Embcriza m1hana), f1e9e Se.
:tafe! XV.
fcfjre1bu11g
fi=ig.b.) ~ie Stnbt f dj ma {be, ijen ft etidj rna (be (H. urbica),
Scf)1uan3unb ir~un~r, bun~~!querge~rriitt
v-~rb.ung,311gerunbetr111
moljnbfou, auf ber mnqt janft purpunOtljfidj, an ben {)aillfeitcnmit
bout
unb
fcf.lneU
jo
nidjt
f(iegt
meifl,
Untcdeib
1111b
$?eljle
fd)mnr3
oben
1
• 0-u~e n unb nuijerft !ebijajur
froljflctjemG:ljaralter ber if:11 •
ge.;iert,ift ein auperjt
tdjmnr3en.ffebrrreilje11
ftcl}enben
ringf.~rmig
ei.nig~n
1111
ternben @efang anft'immen~ !nflioga~ JBmte.~ !einen tauten, j~mt! il)r mcft oft in ga113en9leif)enneben einanber, au&en an bie {)iiufl'l'. n.1ebhdjeSXnubdjen. Sm ,8mnner ro1rb Pe ba[b fo 3a~m, roie bie uo:
:tnfrl
bie !Raudjfdjroa[6e
v~~nfomg b~rnol}ntgan36 <5ie fommt am 3ugrioge! einige ~age fpiiter, amauf
ropa_unb !ic6t am £1fufentljart6.uf"'r~\,
ttge. 3ljren 91amenljat Pe non iljrem !Rudjjen, 'ball roie ~ Zurrlurr"
1
3ur
1c.
IDiidjem
21'.uguft
im
fdjon
fcfjaarenroeifr
fi~
rierjnmmert
mtb
rt
~liiljt
ber
111
...,egenben
"Je
"J
mln))rr.
!autet.
2!bteije in bcn Siiben.
Sd)miil,!er (S .
~)ie 6te Gattung:
(H. riparia), oben 111ii11fc9rau,
fi=ig.c.) ~ie Uferfdjrua{Oe
bur.d}fJOl)efBeine, fm·3cn eld)1unn3 mtb bt n!1co.la), 3eidjnet ficfjII unteu ioei[Jmit grnuem Ouerbanb auf bem .ftopf, ijt bie f!cinfte ber
Autophagae.)
B.
6mtere1;,.uorn etmaB gdrihmnten 6d)na6rt"" emen nn bcr !Wu~ einljeimifd,len2frten. 311 ~eutfdjfanb ift eiS6efonber5brr ffi(lein,bie
!ID. f
0-19.c. (~rcf;t!l). ~er firnunfcl)ftge
Gallinae oberRasores.
OrbnuuoV. '.tju9111ruogrl
SDonauunb bie (Erbe,mo man fie am ljiiufigftenh:ifft.
i8rn11nfefJ(cfJen (Snxicoln. rul>ekn) frbt in r!br~lfdjmiiter,ha~
91adjtjdjrua(6e (Camprimulgus), IJat
IDie 2te @attung:
1
mer fr1iftige6djnn'bet ift 6i0 aur !llur3r( ~ntt; am .ltopffin'oen
einen nodj uiel 1ueitmn Blad)en,rne(djermil fteifen iaartborftcn einge:
~:;~:::;. auf filliefen mit niebrigem 'meflriiu~ ~111~ ~\ 11;~~ 1
bai'J fidj immcr nacfte E5tellen ober (Jii11tige2appen (.ltiimme) null feljr
fnUl ifi:. :Der Scfjnabe!ift f(ein, bie ,t)interaeljeeine 933e11be3e(Je,
Mutreidjemrue1ncbe;bie ij(iigel finb meiften5 furo unb bet fi=(ugfd,ltuer:
•
(M
!Dndjfl r
~ie7te /]attung·
.
@ePeberfel}r1ueid).
hdj Cangen,.bilnnen tmb 9,erabrn (5J.:;irr • §tac1lla~!.ijat einnqiemc .
(Ca.primulgus), fiiilig; bet 5djroan3 6eftr9t au5 ftntfcn, bet rin3e(ne112{rten 311eincm
fi=ig.d.)miemndjtfdjmn(be,,3iegeumeffer
SdjronnJ.,inut md~em fie beftiinbig mippen., ol)e tfu~e unb fag11 nnt braungra11em, fdjroar3 1mb roei& gejprecfeltem@epcber,ift cine ~Hnbaufrid)t6arrn ijebern; bie ijii&efin'o friiftig, bie 3e(Jtll, non bencn
9
!Bemo(lnerinber flliilber bei'Jfilb!icfjenunb mittreren Gutopn5 unb cin bie 4fe ~iutere fJO{)eteingelentt unb meiftens nerfilmmertift, tragen
fe~t ett~fa~ ~·~ta~:e ,:e~: D~;11 r n \1:ar~a dJf.te! 3e (Motacil
2lufid)atren bell !Boben§brniitt merben: bas
voUfommener9lndjtuogef. ~e.: 2[bergiau6e Oeljauptete,bafl fie3iegen ftum:pfe3liigeI,bie 311111
meiftensiiber ber filfter3eljcnocfJeincn jpibigcn
{)at au}>er'bem
ID11innd)en
fa[ten .:Bone l)inauj ttifft man f~efe} r~:tarfbt. ~n (for
entaiel)e,bal}er il)r 9lame.
bie !D?Hd}
€Sporn am IDert~eibigung9roaffe.6ie (e6en unb nQl}renpcfj geroOl}n:
uberall an, uor·ugBiurife6 • !ID . 'la ten, unmet
IDoge~
n11fbem iaoben ri~n .ROrnern.unb eiiime.reien. Sje feben auf
Ii.cf.I.
mo fie audj i~r ein;a~
..
9?eftm ~rbl}09fen,un1er fBriidet:~ a aJ1!7
XX.
2'.nfd
1 •.
u,.,,ngt
~(llben, ijd'oern ober 1111!IDaib;utefe 1t1erbent~re!'JfjftiJd)e!lunb ber
3'1g.e.) :lliege(6e i!ladjf.
G;irr roegenge(la(ten.
ne.r gefii.~bta(!$bie Dorige Wrt. ~:/ 3.J?(Mo.tac1llaflaYa), ift uid ii;i
OrbnungIV. !liauben.Columbae.
einen f[eincn,
1) .'ffnmHie. ~.ie !!lla~te{n (Coturnix) f.>abe11
OhDengrun,ber ganae UnterfeiO'00 b opk 1ft blctugrau, ber 9lUdii
ffl
ber tuei J 1_1 e~ el)fean fd}Onl}odjgdb,
mit ~(11iJ11al}me
6cfjma113
Zau6en bifben cine fieine Drbnung mit gan5 ~reng auBg:e: an ber 5hrn ehua9 erl}oljten<5djnabe(; furoen, gan3 unter bcn ~ur:
ID_ie
1
.lfebem brauni~maq f~:odjrnem ci!t(Jeitridjem~lj~rnlte.r. .IDerSd)nnbe( ift an ber mlurad
~er _Cange9lage! an bcr ~intr ~etpeniiu[Je~flen
ruif;
~be;u~~!a
jp:::f~~terill!be11~i\3
u;~tr
iiir,:a~~
;{~e~:rf!~~£ef
fte au ben 2aufoligrll bunn 1111b
r~e"e UertDel!'!t
unb
1uetdj,an ber 6p11)ele1djt ge6ogen; bie fnotpeiigen Wafen:
.hemfBoben,100fieami. o.~~unge1!finb O~ucl)in.aufoeruorfen. 3fJ~e langen, )pi1)enfi=riigeIOe~ nur eine filrt:
fcfjen
ijig. g.) IDie fillad) t e I (Perdrix ooturnix), ber ailbrlnnnte
ugnogr( uub beroo~ falj19enfte 311ret~e~'oJdjnell_emJyiug; bte "tYiltepnb fur3, 1111bim
ga113 .
uorrfon,tmenaui3ge6ilbdunb IDoge[,ber im Sommer ben Sdjnittern fo unermitbHd)fein "!8iid ben
~egen1aV311~en t,1!(Jnetn.~tc.,tl111te.r3elje
~te Ste ~nttw1g· S)of f:.
.
ie~cfinet'burdjf!ad}ege~rccitcet/r afnger~(L'ai.'.lmohcrpe),ift QU~gt= m giml)er 4)o9c 111ttben ubngen cmge(enft. 61c (eben pnarmcifeu11b ffiii{fu 3umft. 0ie t'rteidjt eine 2iinge vou 7 1/1-8 1/tM, ber 2auf iit
.~0r!c o-uBcunb i1iebere€5tellun~ bauen i9re funftrofen Wefter in jje!fenljiiljien,auf iaiiume obet 1111ter 1" \adj.
ffer in bicf:fenrn,
6)c febea am ID.la
1
2) "tYamHie. IDie mlaib(liiljnet (Tetrn.o)ljabcn rinen fur:
nut groBfr @mianbtljcitnn e~lji!fftSlolj,rid}tunb @e6iif.~unb f/etttn €itri:iudjet.
oen bicfen, fdjarffnntigen Sdjnabef, an bem l:>ieuerflecftenWnfenrncl)er
<5teiutaube (Columbn. livia)
'tyig.n..) :.Die ijelbtaulie,
.
.
~tg. b., (Bin(S). ~er ~ r o engc_n 2C. empor.
~auS: ober E5d)!agtau6eIrof mit einer bid)t beffeberten{)nut mngebcn fi11bi iiber ben fo[)(en2lugen,
bie 6tammnnttter 1111feretgemO(lniicfjen
fewer mrope (er ift ff el.mo rfangerl:l1lviaturdll·
?.?3), 1~egc11
,8uftanb nur nodj im fiiblid)enunb nOrb[idjenGn~opa. (iebern bepnbet jid) cine 9afbmonbf0rmigenncffr rotf.>e4)nut. Stirn
im ga1131uiCbett
gr
bcn SDroffein
~aljft, 1ft oben ge!b!irt;n ft
finb 6epebert. i:lie niebrigen ftatfen !):ii~etragen cntmeber
<zr bout einigr ,Palbmilbctrifft matt abet a11d)in SDeutfdj!anb,unb 3mat miiljfenbiefe unb .f?e{)Ie
Sd}ulj.i.iberbem fBobei;~bitfilJ'a untci.t gra.ufi .
unb .ll'irdjenoft in bt!n beiebteften biB 311ben .Srljcnober bio5 bi5 3u ben .Qiiufen!Befiebcrung.31}r2(uf~
. _.,_ffetfpteg~(1111 <(nlfroljt iein gro~ri. 511ifJrem 2!ufrnt9art aUe @ebii11be
forbarhges We~ iuefd)eS 1111
er 1 ...,n[mcn3nnfd)ett3-5 Stengtin auf~ang~ €itnbten. -:--31)te .t,a~ptfarb~.ift ein gerrerei'Jo~er~unfrerei'JIDlol)n6fnu, ent~a(t finb Doroilglid)bie illebirg1lmalbungenunb gel}Orenalle 3u ben
'
ber t,arn ,p burdj emen grunen unb rur:purrnrb1gm !metaUfd)immcr t
!loft! XIX.
S aubuf(!:['runttung: 6cfJncel}uljn (Lagopus).
ge3iert, bie g:rnge( trngcn 2 fd)marae011er6inben.
ijig. a.) '.l>a52£Ipenfdjneel)nljn (Tetrao ll\,"Opus),ein 1Be:
•
, (£in!s). :llie 9te illnt t
(C. dasypus), '151]2 - I6 1j1
ffig. b.) i:lie %rommertaubr
(Qui!!
aiil}ft
(Parus),
freme, Iif1igeunb geroanbte IDOt~ng: ~eife
30U fang, 9at iijren 91amennon einem eigent~ilmfid)en,minutenlange rooijncr ber &ebirge it~ l}oljen9lorben non %nerita, ~iien 1111))Guroµa,
~}c t1~.b.uot.;11:iij1uife3njtftt11;< an9aUenben, trommeforfigen ffiud)fen. ~ie ed)enleI finb mit t,ofen triigt an ben fiiipen b19 au ben .BefJeneine feine (laarartige !8efiebe:
freff!r, aber iljr friiftiger fuqer
f~.ar1gt.Samr11
fie audj, fogar ~art· Oef(eibet,ber 2auf unb bie ,8eijen mit fe~r (angen ijebetn oerfrl}en.
e efnlj1g~
auf3uijacfen,iuobei
rung. fr!'Jfe6t Don .RnoSpenunb !8Ciittem niebriger 2Hpenvfia115cn,
ben 3e9e11i~rff
,31jre fi=ii~efil~b~iefrlben3m1fd}e11
fiun~ e111ffoni111ern.
(C. gyratrix), ~at fur3e, un6e; ge[)t niemniiSauf Siiume, ;onbettt grcibt fid) im !minter, 1Drmt2Uie9
'tyig. c.) ~ie ~uqe(taube
gefrum~t~n.8e9en Hettcrn fie feljr ur3 unb ftar~, unb mit ben ~ad
einm Heinen run'oen .ffopf11nbgro[Jeperifarbige%19cn. mit Sd)nee Oebedtift, mit feinen Ictngenfcfjaujefartigen9?iige(n@iinge
fieberte fi=iiVe,
.
in ben Sd)nee. 5ein fi=leifdjgirt am belie6te9mlilb:prelt
unb be1e1113eI11e
11Wrten aiem(id) ij«lr1~1' ~.ljr GJe~eberift fang, roti4 ~a!l 6onber6arfte an biefet !J!aceif!, baH1, roii\reni
2te 0.lattung: frbe(ma(bl)u9n ('l'etrao).
'J/ ge,arbt.
. llntcr be.u8 2!rten ift
fd)neUen'tY(ugBfidj eimnal iiber ba9 anbete
fi=ig.b.) i:laBQ:Hrl1ua(blju{)n, <5;dell}a9n (Tetrn.otetrix),
.
. !Jig. a.) SDte.R'olj(meije (P
megr ~dJ bent faoben n1i[)ern,tun bann uon 3leuem
met! fie es ift, 1ueld)eim ID3inter a~~s.mllJor),woljI bie befa11nteft1,
fijg. d.) ~ie W?Ouentaube, .ffreuotaube (C. turbita), eine in bet @rO&eetroa roie etn mitte[gro&er~au!'Jljn~n,ift, 6efonber9baa
jo:
~ar tmfere .Qiiufer befud,lt. eonftam 9nuftgftrn.unfere Gliirtm 1111b
Ueine %nube mit nuffnffenbfut3em €5djnabe[, l)at uon ber .ffeIJhnitte manndjen, ein priidjtige5 %(lier. ~er ,tla(ln triigt ein jd)mnr3ea, am
auf ben ttmgefn mit einer iuei&eniainbe ge,
stopfe fl(au fcfjillern'be9,
tit ,f,,~~~.Pa,1mb in ber gfeidjenfBrei~Oc~ ~ fte ben m:lnfb,unb ge~
biO tief auf bie !Oruft 9era6 einige !Rei~enaufgerid)teterie:
abwiirtB
aiertefl @efieber,unb unterfd,JeibetficfJnon bem roflbrnunen froci6djen
no"J :uiafbrr ba finb. IDladjt fid) e 111~ 1.ten fo ijodj,am ii6erljoupl bern, 1uoburdjeine beutiidjc .ltrnufe entfte9t.
burdj IDcrhfguno1m3iiljfiger,3nfel!tn
unb 2ar~en feljr niil,!Hcfj.
in ~eutjdj;
(C. laticaudo.),IJat bie GltOf,ebrr bejonbetBbar~ 'benftarf auBmiitt!lge6ogenen@a6effcf,lrnn113;
fi=ig.e.) ~ic ~fnuentaube
.. 3'1g.b) :llic i!l(n11n1eifc (P
~e{btaubeobet ift ehuaB Ueiner, unb faun igren a111l28-32 "tYebetn Inn'o ift c!'Jje(tcn. !illie a({e filla[b9ill)nerift baa mirfl)ul)n fd}euunb
!Ofiittrrn,bie
• coerule~sJ, ctlll ffiii<fenofioell'
gru11/llntcn gefb, an fr!iigefn tmb
wie bet 1,pfnuau einem fcl)Onett!Rab l)Orfidjtig. i1ie 91nijrnngbeftel)tin oarten .ltnoBpen1111b
6d)l1.lnuaa911IicfJ
6
fd}onbfou ift uorr f/lun,
cf1ronn3
terfe,t unb bi:oUigrnmlefenfl e·
~1111gm,beren 6-15 in einem einfnd}enmeft 3roijd)rnt,aibefraut 1c.
beD (lo(len
ic be,uo~nt mit 2Ituln<ll)me
•
9?orbeu9g:ana Gutopa.
auBgebtidct rnerben,Ieben anfang!'JDon ,3njeften, 2tmeifeneiern1,.
I.) e. :t,ferXXI.
.. t)'ig. a.)_ ~IDerSt!gii3, SE'.lijte[finl (Fringilla CRrdue]ia)
t!eineren!BOge(.6eljr J)iiufigunb i;
1Je9~rtJu bcn JdjonftenunJe>::_er
unb ~alb 2fJtenurrOreitet. !Dlifber fdjiinenijiirbung
~ G:111_:?pa
9~11
mJcjenunb einen
uerbmbet er ein sierfidje\1,fo6ljaftefJ
femrfJOlcrteber!l
1cnb0Jrfang. fir madjt fein funjluo!te.G
fileftgerne auf 06fb
:!.1gencf111_
numenc--!ner Wiiljemenfdjfi~rr!IDoJjnungen.
1
II a na r_ifll u o g er (l•'ringillacanlll'in),urfpriing=
!)' 9· b.) .De~(i
~ aur ben (fona~11djen3nJe!n 311.\)aua unb uon bort uor ca. 300
Jj!ruberge6radjt,i~ jet1fuortfonunenacdimatijirt inns
~clljren our.11119
Ocruirrtljat baii ift
e unge'leure -ortbreifungin affen !IDe!tff,iei(en
ber lnute frii(tige 0Je=
mf>enbbergroj}cn3iil)m6arfeitunb (Jlefrljt·igteit
fang, ;:cifogenanntee~rag ~cfJ9Jliin_ndj~n5.
ben f O' 9; c._) stler .Pn n f ! 1n g (Fring1Uacanno.bina) nimmt untcr
ei1:• fein Cilefnng
..6iing~rn einenber crftcn 1j3f/i~e
'ft ,. •rrtnfenrreflenben
1 ..,e , tarf unb f[otenathg. ,3m
.
'
•
unb bie 06erbruft
bcn Eid,leite(
~_?ti}
m:lei6djen
bie
tJt hrnun tmb grau,
11
ift im •m:larbunb icrb, von 9'1onuegenbl5 aun;
~~~te~~:1::'.tl}aft
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i)'i!J.c.) i!>n52!uerroa[b(ju(jn (Tetrao urogallus), ift 5iem= .
3'i9. b.) ~.kr,@o!bfafan (Ph.pictue). Seine Uiin e .
tid) gti.ijiernl9 boa !Dirf!Juijn,1mbeine bet ftattlid,lftenilleftnrt~nunter n~1tbem..6~1un1133, bnB ~ci6dje11 ift aber aiemfidj rrein~r&etri
jJig. d.) ~er amerilanijdje
Strauij
(Rhea americana),
unferenWnfbbe1uo(j11ern.
Unfm 2!bbilbung3eigt brn mit einemfdJ1uat= b1efer_vrmf)hgeiiJoge!,ber mtt 91edjtfi.ir ben !Jll)Onirbrr 2Ht • ti.
g:ig.c) IDiegrofle Slol)rbommel (Ardeastellaris),iftnid)t
5cn fiebm1fi11nbnrt
gesierten~nijn; uiel Ut>inerunb faff burdjmegroft: ten ltltrb'. ftammt null Oftinbien unb IJ:ljina.
tn g~ Heiner ala ber afrifonijd)e, mitb aucf) 5nmUnterjdjieb von biejem,ber fe(ten/k6t aber nod)uerftecftera(S bie vorige Nrt in ttefen jmnpfigen @e•
fira~n gefiirbt_tft bas !illeibdjen.$Der2!uerfjn(jnbcroof)ntaUef)Oljeren
6fo6 2 ,ser,en an ben jyiiflen lJot, bet bretief.ligegenannt. G:5feljfen genbett, ruo 64Jilf, ITToljrtmb nnbere 511mµfpf[n113en
in !Dlaffevor<
fftg. c.) ~er 2Irgu!! (Ph. Argue) 5' 8" fang ba5
@ebtrge'.tleut1d)IanM,Sd)roeben5,S?ujilnnbautU>15ibirien5,(ebt von u_miiJie!eBl!einer, !e6t nuf Sumatra, IDlaforra c. err'ift we ei~ iljm bie fdJOttenfongen @5djma113jebern,
bie il,iirbung ift grau, an ben ijanben finb. 6ie f)at 3wnr bfo5 bie @··OfleeineB !ltaben, aber ruegen
2
ij!ilgefn ljeUer; bn6 WHinndjenljat fa)mar3e,t)aleftreijen.
bea folferertillefieberSerfrl)eint fie vie( griiijer. IDaSfeI6eift roftgeffl
$tanncnfiefer=
unb itcl)tennabe!n,tier q)iebenen
!Deere3!~b
~~~bl}l~j~ga::; emfadjPtara @ofbfnfan,bodj unAemeinfdji:lnge eidjnet. ' nn ~
3
mit braunicfJiuaqenfiiecfen, ber .l'topf f>rnunfd)1uar3
1 bie .l'tel)fe1ueif!.
2te @nttung:
~fnu (Pavo). IDer .R'opftrii t •
•
IDaa @ejd)relbes Wltinnd)enS
fringt roie ba5 mrillren cines Od)fen.
ii gef~ofjrn.
ten !Bufdj verfiingerter .R'opffebern. '1:Jie18 nndj in~enenmf~U!tll
:lnfel XXV.
'x). IDerRopf Uber e~roa113rebernfinb ilberrngt tlOIIben verfiingerten 'l)ecffe::r~Um!ltt!
4te @at tung: .frranidj (Grus). ~er mitteHnngegernbe
ffeiner, fa(j!er,brei= beim ~lanndjen befonber5 enhuicfert unb pradjtoorr gefiir6t f; :tl.i
Sd)na6el ift l)iil)nerartig,ber ,t,arnbiinn, hie tYiif!eftad unb fe~r fong,
ijat nur einen ~tt ,t>uffeber 6d)ma113febern311einem !RabeaufgefteUtioerben~. iq
bie Heine ,t)inter3el)el)odj gcfterrt,bie fi!ilgd grof! unb breit, ber 1'.b
OrbnungVII. .$umpfoogcl
Grallae.
ei. IDiemiiBig -vaB !Bnt_erfanbbe!:!~fauen ift Oftinbien.
febrige 5dj1uan3fuq unb abgerunbet. - 3ft ijuib 6umµf= unb ljn{b
Onl!Q
(joljen'frUjiefinb 1m6eftebertunb bie g:rngc!lur~. Sic r
,Sm
!2Hfgemeinrn
ift
iljr
6djnnbef
!iingcr
am
her
.l'toµf,
bef
i),elbvoger,unb ge(JOrt 511ben 3ugoOgein, roe!cf)eim 4ler6ft unb tJrii~:
\rtg.
d.)
IDer
gemo~nfi~e
!llfnu
(Pa
•
t
1 ..~onI
~n_feftenunb i!nru~n,_am_uon .ff'Ornernunb ijnrtcnfidj
~am [ang unb bUnn, hie irtiige[ unb bent entjpredjenb'baBij(ugver: ling rnanbern.
ranber bem @roijen nacf) @ried)enfanbgebradjt ~~1br1;a1be,,
fmrn ~:rbe, 100 fie ftdj mt ilaufen gewnnbkr 3ei9e11
a
mOgrn ftarf entroicMt 11nbbie ge1uOf,)11fiq)
broa bis 3ur ,t)ii(ftebet Un:
g:ig.d.) IDerg emei ne .!ha II id}(Grus cinerea), ift ber ~oupt:
G':~_ropa
verb~etfet,ift bie fdjiinfte 3icrbe unferer @e~~ fr.-~~
tr
frrg. d.) $Dn99?eb(juijn (Perdrix cinerca), ljat
tetfd)enM befiebertmi),UfJefe[,1rljodj mit fangen,8eljen,mefcf]eentrueber farbe nod) afdjgrnu, f}at auf bem ,t)htterfdjeiteleinen falj(en, monbfOr=
ID?nnndjenntt&t uon ber Sa)nabe!f i~ 6.6 1.
. uge 'Jore
•. q
finb, gerne in biefenauf6iift. Sein
11
frei ober butdJ 6d)mimml)i'iuteuerf>unbenfinb. Sic ijarten fidj ge: migen rotljen ijfecf, unb ~e!d)netfie!) nod) ati~erbemburdj hie @eftah
3
1 er~tt~!r~i~. ~~~:
uerftrid)enunb Xi.ipfefnverfrljenea
wOljntid)nn Ufcrn bet @emiiJfer,an Siimpfen mth .moriiften auf, fef>en tung jeiner 3 l)interen 6d)mingfebettt nus, roefd)eficl)elfOrmiggebogen
!t~er&e~~0i~~eif nfiie,~~f ~~t~e~ie ~!
be1;!Bruffmit einembraunen ljuf, er aud) gerne ilf>ernadjtet.
von filliirmern1 3nfelten unb !illaffertljierenunb ftnb Staub:, Stricl)= unb gelriiufert finb. &r ift 3iem!id) grOfJcram ein 6tord). Seine
' aume 2c. 311urrffiegen,•
cifenf9r111ige11
1jfectge3iertift, unh in berG:ntfernunghen !Bogerfo gan3
,t)eimat ift bie gan5e afte !!Bert,hen f,)of,)en
Worbenau~genommen.
ober guguOge(.
~?
gi6t
aud)
nod)
cine
meiije
llarietat.
~t~ eme G:.rhfd)oUe
erfdjeinrn.fii{lt,ift iljm bei her grofien~C113aljI
von
@5id)e(fd)ni:ibfer (!bis). @efid)tmtb Rinn
1) fiami(ie.
~ie !Reil)er (Ardeatae), (jn6en eincu fangen,
5te @at tung:
_bte_ea_!)at, voit uttfem_9?uten. 3'111Wuffriegen
ift c5 fel)r cfen bi~f~\ e.) ~er_@fn113µ_fau (P.!opbophorue). WudjbaHlld
tyemhe~),
ljartett,meift fegeifOrmigaugefµil;lten,tijeihueijeaudj !offe(fiirmigenober nncft, ber Cange, fid)eifOtmignf>miirtsgelriimmte 5d,,nnbef friigt auf
11
6
1
in geringer ,iiiljrenb bns_~~gete;rhe~
b10:rl~~;91,e1!i~h~~efor~~nnnnt grofler@efdjwinbigfeit
B1~~ttta~TT~
~erbgc!J
..gej~rk fonft aufjarrenb gejta(teten @5dJnnbef,fnngen ,t)ais, ljo!Jebiinne ~iifle bem Oberfiefer eine von ber WafenOffnung6iS ~ur SpiUi, am Unter=
1\\\~;;n
unb friiitige i),fiiget. 6ie niif,)ren fidj von fiiidjen, !2lmp(jibienunb fiefer biS our f)iiifte reid)enbefiurclje; ljol)e,roeit ii6er hie fferfe nacfte
11
g:ig. e.)r. :1'a5 !Rot l} I) u fJn (P~rclrix.rubra), ift ehuaa grOUer un~ @orb gfan3t nufbemOberriiden 4lnfa unb Jtopf· ~ Ur~n, -:
jyli[!e,groije unb breite t}filgeL @5iefe6enmeljr in wiirmeren2Unbem
meptHienunb niften meiftm5 auf 1Biiumen.
ntO~l)r~;~i°t1~be~ Unterfeib,fdjron~3.er n mu t
a£5 ha€!!lteb.f)u9~,
lIDa.ngen
unh ~eijfefmb weifl,uon emcmjif}mar3cn, iue1p,b3~e~c!Ja~~1~~
uttb be1uolj11en
bie llfer ber tYriiffe,@5eeen
unb eiiimpfe.
He @attung: g;rnmingo (Phoenicopterue), ~er6djanbe(ift
01_1
be~ %1flenfedewrit au~gebmtetcu!Banheumfaflt;{'linterfoµfunb obere ~nrnljiiffte finbg.nnc'tt u
i),ig. e.) IDer fJe i ! i g e 3 b ta (Ibis religiosa), ein 9i~orifd)
lniefOrmiggebogen,ber bilnne 4lnle nutfaUenbtang, bie 6tef3enbeine
lj~t ~eleagne) • .IDer.R'opfunb~
•"'~ntetlj_arn
rott}braun,Dberforperrot.lJgrau,!Brujtunh 6eitm ajdjgrau
merfroilrbiger)lJogeI. Sd)na6ef, her nactte %IJeHbe6.Jtopfe!lunb ,t)affe!:1,
feljr fJod,l. Sie geQOrennut ber 1unrmen3one an.
cin ljerabljiingenber i),!eljcf]3npfen
mt~er a~gcn 6etcft; auf ber 6tin
md :ue1_[!,
fd)w_ar5
unb roffrot.f)_
ge3e1cf)neten
Ouerbiinbern,!Baud}gclb; cm€!18 f.yebern,unb mirb von b;m um cin ge_run.efe 6~mn113 beft~
unb bie tJii}>efittb jdjronra,ber ~inter: tutb Unter:
g;ig. a.) IDer rofenfarf>ige
tY(a!ldngo (Phoenicopterus
rot~, bte 4 m1ttrerrnSdjwan31eber11
rot6grau, bie iibrigen12 roftrotlj
fiiiflea&geredjnet,f)at er bie @rOfle
einea ~nu5ljuljnS.
9.uter, roemt nus bem
d)cu oft ~u einem 9lahe aufgefprei3t.
3mnftdjeB groijeren ~am roseue), ift eine fJerrCidje@eftnft, befonberS1111
Sdjnag~runb fi~1fiefinb fdj~n l}1ldjrotlj.6;5 bewoijntbie jiibeuropiii~
cljreif>tfidj von bem grofle11Wu1ienljer, ben biefer
rofenrotf) iiberfoufenen weiijen @efieberbie i),Higelid)Onrot!) f)ernor:
1
/Ytg.
f.)
~afl
%rutf,)uljn
(Meleagris
l1
)
..
eUerfdjrnemmunge.n
be€!9'Wa burd) iiJertHgungunaii9•
u~~;~;ige~.fien
unb 2rfnfa. <Sein)Jretfcfj
mirb bem bea 9lebljul)n5 ~nljn genannt, ftammt auB Ofliubien. Ung[e~ op~-~o, Jtn~lufft!i1! feudjten. 6ie fie6enjn(3igem}afj'er,bejonberObie 2agunen, f{iegenunb
2lmpljibien,f,)nuptjiidj[idJlleiner 6djfongen 6rad)te. 3eUt ift er
tft bcr ijeufc nodj in hen Wcifbern ber tier . . groper un djoiv fdjiuimmenvortrerf{id)unb bref,)enben {'lnrBbrim6ucfienbet Waljrnng fo, tiger
b at fiig. f) IDa5Stein !ju~ n (P. saxatilis) unfetfd)eibetfief]uon rni~be
in G:gl)ptenfe[f>ftfeUener gemorben.
Zrut!Ja9n; er mifjt 3, 8 u in ber £!tin e e};~igtmStanten (ebt~h bnfJ bet OberfdjnaUel3u m1terft fommt.
ei!t otl)ljuljnburcl)bas fcfjarfbegren3te
fdjroarac!Bonb ruc(d)eG
bie
2) il,nmi(ie. '.ia:iie6djnepfen (Scolopacidae). .l'?opffeitrid)
2te QJnttung:
6tordJ (Ciconia).
fq)on
f>fou
unb
jein
bunffeB
fa)mnrabrnunei
'ro'ef'\
.ltoµf_
un~
tarn
1~
roeifie@urgerumfa[!t1111b
burd) bie 6Iaugrauen filleid)en(ebernme(d)e
6time f,loa)unb !ang, 2!ugen nad) oben unb f,linten.
X>ieStirn ift f{ndj,her range gerabe 6d)nnflef fdjorf 5ugefpiUt, ouinmmengebriicft,
tigen lupferfarbigen purpurrot!Jen tmb riine tc er lltt~ !lllem ll!i4
uor_ber bunMt·otljbtnunen6µite eine roftgd6e Ouerbinbe in' m·tt
Q)er @5cfJna6e(
auUerorbentrid)fang unb fd)ma( mit einer meidjen, am
1
1
u.~
gofjcn.
Zljeifa
feineB
fdjmactijnftett
1jfeif~eB
n
metnrr1~111nner
~ii~e
~~!l~~~v:~~ia
~~b
fetieta~?u~;;1
fif~~a~i;,o:~~1
3~_eterfdjroarr~ .9aben. $Die.p~~matbiefe5 !Boge!sftnb bie @e~ire~
3fi~~ierg!:~i:r~
9
groflm
Gntfigfeit
im
Wu!lf>riiten
feiner
eigc~1en
i:~o;uf,
tljeb1fa
m!ge~
~
Subeuropa!!,2Ctt\fo.sunb ~e5 warmeren~!fienS.
~~~:~~et;u~:t~;b
ote;f;djw:~:~r:n
1 rem en Q:1erJ:'lll f>rcit,bet 12febrige Sdjman3 fur3 1mb a6gerunbet. @5ieniften t(jeH5
eB U6ernl!gerne ge(jnrten.
4) jyam1!1e. IDte l,}Jer(.f)iil)ner (Numida) lj 6
·
etroaa grO&er.
auf ljof)en/Biiumen,tl)eirn.auf @ebiiuben,. .
.
1a9r~?.J?opfmt (?berijarn,att jeberSeite be€!Oberfieferi ei~e:tn:~~!~
jyig. b.) 5Der wet~e @5tordj (C,coma alba), mtt fcl)war3e11
Sie !eben in Siimpfen unb feudjtenmJii!hemvon 3nieften unb
Sdjwinge11,rotf)em 6cljnn6et unb rot(jen Yriiflen, Oaut fein Weftnuf m3iirmern,6ernoljnenbm 9?orben nnb bie gemiiijigte,8one unb roan•
@5~~:Jtn un etnen fe.f)r fuqen, unter ben IDed'febernuerftecften
:lnftl XXIV.
Rird)en•.unb nnb!:e IDiic{Jer
mitten int m_~nJcljenuerfe(jr.
~!6 eifµger tiern im 6p1itjaf,ltin filbiidjere2cinber.
. !Yig.g.) SDna!per(ljuljn (Numida melearrris) Ill lj t 'Ib ·
mertitger uon ijro1cl)e11,
@5cl)Iangen,
i),efbn.rnuJen
11.f. to. mtrb er vom
ijig. f.) IDie gemeine fillafbjcl)nevfe (Scolopax rueticola),
~f_rtfotit fumpfige~@egenben,ljiirt fid) in 6d)a;ren ~Ono2~~0~
2anbmnnn gerne geieljcn. Gr flredt ruilfJrenbbeB i),tugO ,Pam unb (jot, roie bie meiften Scljnepfen ein unja)einbareS,graubrnune5 .!Heib,
aui_ammen
unb jd,lt~ft9?acf)tsauf f81iumen.~er fn9{e.it'opf,ber nocrj
i),ii}>e
rongrecljtnus, vertci}>t
uni.'!im ~uguft unb lef)tt mit feinemm3etb~ mefdje5ben !nogef am !Bobenfdjruer erfennen f1iijt. Sie fommt, bett
mote be5 3tigern eine 1uiUfommene
d}enim 3Rcir3ou feinem niten Weft auriicf am1uiUfommener
G;rfd)einung,im W?iiq ober 2(priC.
t
trngt, g1bt iljm eitt eigen:
'J;ig. g.) IDie gemeine Sumpffd)nepfe, 18defiine (Sco}Jriil)lingO.
. . .
.
.. a~er ift jeijr f)ilbja),
IT;ig.c.) ~er fd)roar3e Stord} (C1comamgra), 1ft braun~ lopax gallinago), erreid)I gegenit6er bet etroa rebljuf,lngrofJenWafb;
uf Mau[1dj9rauem@runbe
fdjroaramit metoUi.jd}em
GHnIT3e;18ruft, 18audjunb @5~enMbagcgrn fct111eµfe
nur bie @rOf!eeiner 9(mjel, unb ber @5d)nabe(
ift an bet 6pitie
erf)aUenf)ot ,Sft u
t .. r.L
unb ~~t ein mibermiirtige5@eid)rei. IDa5g:Ieifdj• 6efonber;ubrr~ t,...,
finb wei}>. g:ii&ennb 6cljna&eIfinb bei ben Sungen grim unb metbett p(ntt. 6ie wirb roegen i(jreS ungemein 3arten ij{cifd)e5fnft nodj eif=
1
erft im ?lrrterrotlj. ~an5 im @e9enja~ 3u bem roeiflen6tord,l, fetnem riger gejagt am bie filln(b\d)neµfe.
~~t~~:!rfeJo~,~ re~~~ft, eOenfohie G:iet, bem{ bte 4lenne i~r ei;~~
iiJetter,ftirl}t er bie %i9e menjdjricfJer
filloljmmgrn,febt itt ebenenroa(b:
3) tJnmHie. ~ie 6tt an b Ia u fer (Charadridae), unterfd)~ibe1t
5) Bnmitie. $Die4)illjner (GU ) •
·
bttrdj bcn ljarten, mit feftem,Potne 6effeibeten
reidjen @egenbettan i),fiifien unb @5eeenunb niftet c111f
,ljolje,bide fid) von bett @5d,lnepfen
nuf bem €5dj~Hereinen 4lautfamm, 01~ ~!r '.k:lj~~g;~~f
[abet~
6q)nabeI. IDiemeijten ljnben Cange,biinne il,iiUe,an benen gemOijnfid)
m:Jaibb/imne.(Er ift in ~eutfdjfanb eine !Sertenljcit.
Iappen unb emen au€! 14 fiebern beftcij b b . . 1 e 'l,lauIJig.
d.)
~er
marabuftorcf)
(Mycteria
i\farabu),
ein
!Jliefe
bic ,i;)i11ter5el}e
faft gan5 fef,lrt. Ste febengerne an fnnbigenUfern unb
t!n ~djma113,
..ber bei bem um 1;8 grOfle:e~t
e~. nd)tg311Jatmnengeb_rild'=
feiner&attung, 3eid}netficljbutcf)einen faft nacften,tmr mit fµiirtidjem 11/iljrenfid) uon WloUuSfen,!ffiilrmernunb 3nfrlten.
fomnge .IDednngerungber grii{lten~ectfebern
lte &attung:
.fi'ibiiJ (Vanellue). IDie4li11ter3e9e
ift lfein,
ijfaum belmften .!toµf 1111b
,t,nrn tmh burd) einm ijiiutigen 4larBf>euter
1
:u:~::e~eb~:: 1. roifben{'liil)nerfinb anjtat
nfler uo{(jtiinbigentmideit, ber .ltopf trcigt entweb~r einen ijeberbufdj
11
~~afu :;~t ml~trret~ii(i~:~~ngern
Sinn) Ardea. mer fange ober fal)(e ~nutrapµen an ben 6eiten.
an tettgi: @
fµiUige@id}nabe(
ift 3ufnmmengebrild't,her hiinne~am triigt meift gana
fiig. h.) Q)er gemeine .ltif>itl (Vanellus cristatue), non ber
manicu~t~~\ SD~~f~:tM1iu:u~tbtiljn, (Gallus _domesticusger.
fur3e 18efieberung,ber €Scljma113
3/if}!t12 i),ebern.
@rO&eeiner ijefbtaube, triigt nm bejonbere3ierbe mn ,t)interfopfeinen
menn aud) nid)tau bengrOfjtenunb
bcf 4>:l)nemer !Race,1uefdje,
11 O
Oiig.e.) ~e1; gratte !neiljer (Ardea cinerea). Oben afdj:: au5 fdjmafm g;ebern f>eftcljenben
ab1viirt€!
ljii11gmben
!BufdJ.~er 91Ucten
{e11 .?diau hen nii~!iq)ften
geljOrt. G:Sfittben fie!)bte nrreruer"cfJi~e~
grau, unten 1uetij,mtb am ~interfoµf mtb .i'trCJµfmit fdjOne~fangen ift ftaf,}fgriinmit ~urpurfd)immer, bie Stelj(e un'o !Bruff fd)roara, ber
in bieier!Racefommt bie urfprilngri~•ec-a!.:, tJnr~mgen,..b?,d)gerabe
Oieberfliiid)cn
ge3iert, ift bei unB in :lleutjd)IanbfJiiufigan tJ!ilffenunb fBaudj mei~, hie Oiiij3erot!}. 3n ben mifbeten @egeubenG:uropaaaIS
.., tY tuung no..,/am 6auf19ftcnuor
%eid)m ~II fe!Jen,100 er von ben i),ifdjenfcinen ,8el)11tenerf)ef>I.Wts gugooger jeljr gemein.
ftnrfer ijrefier uer~eljrter aber auc!J~111pl}i6ien,
m:lafferinjeften,unb
n11f?l(ccfem1mb fillie\enfidbmiiufe. .®e_inen~o:ft ljat er im na!Jen
Xnfd XXVII.
filla[beauf einem ftarfen maum, me1ftm ill.e_1eU1r(Jaft
511fogenonnten
Weil}ercofonim
(91eiljerftii.nbm)
uereinigt. Gr qt iiufletft jdjeu unb.vor~
g;ig. a.) IDer .it'nmpff<iuf~r, .l?nmvfIJa(jn(MacheteepugficfJtig. Sm jJiuge beugt er 'oen 4l~rn mit hem ~opfe nuf ben 9liicfen nax), ger,ort
ber 1Bilbung b:s roetdJett, vorn ftumpf augerunbeten
5ttriicf,bie g:iiije abet fttedt er ljort3011ta(nndJ fJmten.
1
ljnt
i),ig. f.) filer )l!u r vu r re i ij et (A.rdeapurpurea), f)at einen Sd;na'6ern nndj au ben Sd)nc.pfrn. i'!aa um /s grOUere!Uliiund)en
im t}riif)fing einen _aua ft~1fen'ff:bem 6elteljenhe~
nb
fdjmarcen6cljeiterunb ift o6enbunfelajd}grnuvermij(;t mit !Roftbraun, Heine
gelbe
!ffiaraen
Ult
@eftd)t;
ron[;renb
b1efer
3e1t
d}
bie
unten rein roftrotfJ gefiirbt. @:r erreidJt f>(o{l
hie illrO}>e
einer ,t)nus~
lji~ige
bnJI ea mit
!miinndjenfinb burd)
ljenne, bringt 'oei3lja[bben fiiid}m menigerE:idjn'o~n.Sein~ 4)eimatift merfmiirbige_<Eigentijiim!idjleit,
me()t ha5 jiiblid;e m1b jiibOftrid)e(foropn. ®eme 31193e1tift &µti( !lampfe4)n11ofidjt.
jJamtiie.
$DieWnflerijiiljnet
9?nfen,
unb. @5eptem6er,
dactyliae), f}nbeneinen fuqen 6cfJnnbe(11nb
ie IJ'Uje
jytiige( unb furte bide, ljiiljnernrtigeil,iiUe:nu
3eijen
fur~en
oft jef)t fang u11bbei einigen Wrten in
•
Znfcl x,,::vr.
n, von
~autrappen umfiiumt, 1oeldjeiij11en nef>enbem 6cl)wimme11
audj ein
i),ig. a.) ~er ~ncfJtteiljer
(Ardea nycticorax), 21u Inng, fdjnerres tmb ficf;ereS2aufen ilber bie fil.\afjerpf(an5enber von iljnen
Glegenben
ltl/innerer 2tin·
mit grnuen Q'liigefn,roci}>em
~am unb Unlericib unb fdJmar3em!Riicfen bemo~nten'l:eid)eunb. 5iimpfe ermOgfidjen.
6efteljenbe
Wnijrnngnuf
unb .llopf, meidj (e~term 3 jd)marc Iiingere .11opffebmtoicren, ift iertm
IJig. b.) IDaa gri_infil~t,e 'l:eidjlj.uijn ..(Fulica~hloropus),
in ~eutfcf1fnnb.G:r Oaut auf niebcrcn!8/iumrnober nteberem@eftriiudj. ein 9~11~9!memer ~ogeI u_1Zieu~1d)fanb.?)1.e !)'arbung f_emes&efie:
djen or.enbenbrnei& unb bfaujcf;ronr bas ct~emerus), bas !mtinn=
i),ig. b.) mer ,8rnergreiljer, Heine !lloljrbommet(Ardea
berS 1ft auf bem !:Rudenohoengrun, unten 1n,1efergrau,our her 5tirne
fd]mu~t~meifi,ftammt au5 hemfiibfi~en!JC' mlet6bd;en_
ge(bbraun unb
minuta); ba5 nrte IDliitmq)enift am ~nm, .ltropf mtb ben Yriiige(becf• ijnt e5 eine rotlje 1Bfiiffe,unb bie i),iif!ejinb griln. G:;~be1uoljntl}aupt=
uns nuf @ef(iigeU10fcn
gef}nrten.
Jten,un m1rbjc~t nudj bci
111itf>raunen6tridjen,
ftid)ticl)ftel)enbeiiite @eroiiffer.
febern fd)Ottroftgdb, am U11terfci6ge(bfid)rocifl
.ltoµf, filUlfenunb Sd)roan.; iinb fd)wnra. Seine f)eimnt ift ba5 jiib:
fii':J. c.) :I:er !IDa dJt e rf ii n i g (Rallus rex). Seinen Women
ljat er baljer, baij er mie 'oie..mJndjtcrin auSgebeljnten!IDiefenunh @e:
iiftrid)e(faropa.
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3) fi=nmifte. ~ie Vluberfii[Jfer (Stegnnopodac) Hirn
.SefJ~nfinb. 'our.ct)
6djmimmljiiute uerbunben. ~,r biiun!!ge~abt-: bunfelbrnun, a.uf bem grauen ijfiigel ein fofurbfauer Spiegel; bie[en bie 4te .SeIJefeljrt glin~n~,hie il&rigenfinb burtlj ganae6djmimmijiiuie
be! 1ft geruOfJnhcf)
fefJr fnng, e6enfo'oer ,Oarni einige ljaben•in~ I,iataud;Ibn5 mleibd;len,fonft aber ift bn5fd6eeinfaq) roftgef6brnunge~ uer6unbcn. IDet ?uraeSdjnnbcI ift melft fdJmarunb ieitridj aufammen=
unterfd)cibetfiq)abet ge'OrilcU.E:iiefeben ht grofJen Sdjnaren an ben nOr'oCid)en~ofar=
orO~ertenRropf ober cine fncffOrmigmoeiterte ()aut am u·~t:' far6t, mit fc(iroar!braunenijiecfen. ~ie !IDitbente
3l)re fangen fpil;enfi=riige[
befriljigmfie au fd)nerr,111,
au9bnuer
uon ber 5aIJmenfcfJonburd) if)re geringere @rOUe
unb bie .SieriicfJ?eit meeren, 6riiten in fonflfofen91efternunb finb roegen il}reSijetteO unb
il]rer ~ier ben bortigen !8ewol)nern10idjtig.
,
igm @cftalt. <Sieift fdjeu unb f~lau.
@attung:
~e(elnn (Pelecanus). merSdjnnbe[
ijig. g.) l:lie !Bra nb ente (A. tadorna), ift etroaOljodj6einiger
grojj un'o fang; bie 6eiben .ffnoctjenarmebeB
l~e @nttung:
2umme (Uria). .!topfllein, ~amftnrl,
roeitenber,nbnrm Jtelj{jncfuerbunben.
unb grOfJcram hie ~auoente, bas IDUinncl)cn
nn .f?opfunb ,ijam gfnn: .f?Orperlangooar, 6djnaber mittelfnng unb gernbeangefpit!t, t):Iilge!
5e11bfdjronr3mit groflem, uorn grilnem, ljinten roftrotl]em6piegel1 f(ein, her 12fe'origeSdjroan3 r.na unb a6gerunbet. S:ie taucijen uor=
ijig. ~). ~er gem e in e ~ e(~la n (Pelecanus onocrot.a!
111
1
wor,nt bnB fubofthct)e
_(fairopn, lj~[t f1ct)in ben feicf)ten91/eerts~ rotI,iemSdjnabel unb f[eiidjfnrbigen fiiifien, fonft oorr,errjdjenbroeifJj
9
~t~~rt~:uii:
unb nn grofJen 2an'oJeeentmb mftet in unaugiingfitljem6djilf 6l ba5 mlei6djenebenfo gefdrbt, nur mgtter. ®ie bewof)ntben ID?eere5• !~~~~~te!i~~~eI~~~~er,nil(l!i~o~'oildj~!e~e~::;~oe~iel)~i~t~~
. 9lal)rung befteljt.in fiii(Vrn 6i!3 au 3 !pfunben, mttcl)eauern.in ftrnnb in ben gemdjjigten.SonenG:uropnSttnb WfienOunb niftet mer?~ armer im 2eben ber norbifdjen IDOf?erfdjnften.
rnilrbigerweife
meiftenS
in
G:rbfJOI,ifen,
oft
&ugieid)
mit
jyud)O
unb
~ndjS.
fiig. d.) 1:>ie @ r 1JIrr um me (Cepphue grylle), ift in ben
.RefJ[fad
.aufgefpetdjertunb erft fpiiter nadjeinnnber oerfd)fulft
OrbnungVIII. .$d)mi111111uo9,l
(Natatoresj.
fiig. h.} 1:>ie6pieflente (A.acuta),i~ geiiiljmtein 6djmmf
0
Xr~U fet(teS ~em1qltO uon 20 - 25 !pfunben unb feiner 6ebeu~
9
:t~~\~~e~e:i!er:~,J~i~r~~~t\r;r~et~ntf!,Jt~rtf!1::ia~~~et:;bs b~ef!
jeben Steid)eS. 3m ~rndjtfreib ift bn!3 !J.Tliinnd)en
oben fein rneiflunb @
~iefe !BOge!
3eidjnenfidj alle burdJ ein btdjteOftraffeB@efieber @roj3ef!tegt b1~fer mo~er feljr ijodj tmb fcljnerri nudj im E:idjn,[
1111
a&t5,bas mit bem Oc[ ber ftarf entmhfertenijettbrilfe f(eifiigeingeOlt unb Xnud)en 3e1gter ftd) fer,r ge1uanbt.
-, jdJ1uaq geroiiffert,unten roeif!; ber .f?opfift bunfefbraun, ber E:ipieger 2ummennrt nud) Seetaube genanut.
roirb unb fo ben .ff'Orpn·ffott iiber bemID3nff~r
er(liilt. :Der 6cl)nnbe!
2te @attung:
'l{If (Alea). <SdjnabeI[e\r 9odj nber fdjmnI,
.. 4) ir,nmi[ie. ~ie &nten (Anatidac, Lamellirostriae)~ fupferrotr, uon roftrotljen ~Hnben eingefa~t, bie fdj1uaqenmittreren
..
• qucren bogigen 2eiflen unb ffurcf)en, an bet
ift entrorberffodj o'pcrr,ocl),mciftenSge3ii(lnelt3m11jyeft(lartrnber auB aft~nftren fldj befonber!lburdj bie fiorm beO 6djnabe(!3 mefdjer' 6d)10an3febernfittb beheutenb oerliingert. 1:>aS!ffieibdjenift Heiner
0
l!Baffertf)imnbefter,enben
!llar,rung. aBiifJrenb
bie jy!ilge(eineuerfcl)ie
ein fdjmn[er m3ntft. IDiefuqen ijilf;e fnft bis
brett unb f{adj, ~ertenfd)m~( ift, u~rn eine ilbergebogene'&ruppe~ unb in ber ~iirfmng unfd)ein6nr. E:iie bewol]ntben !norhen 21:fieuS,
bene<.inftuicffung
3eigen,finbet man me(lr@feicl)artigfeit
an ben~iijieu, 111~'o
omoadjfen, bie ijriigef f~einunb fdJmar,
auf ~en '?etten oon emer 1oc1d)en,quer fnmeUirten~aut Mi @uropaSmtb ,&mertfno, niftet nucfj,061009rfelten, in ~eutjdjfanb.
rodcfjeJii9 3ur t):ujibeugebefieberttmb cnhuebergan3e ober fJnf6e nmb. IDte ~uije trngen 3 burd) 6ct}toimmljiiutencrbunbme ilod
mu(Alci impennis), follfie!)in bie un=
®cl)mimmr,iiute
3mifcl)en
ben .8ef1entragen.
?afd XXX.
aefJcn.unb eme ~erfilmmerte ~inter,;e§e. ~as &efieber ift mei~1
bef
en (Ei!3meeresaurilcfgeaogen
l)a6en. G;r
..
1) tfamirie. ~ie 9Jl0uen (Laridae). IDer6a(b fonge, 6n(b flnuuug, bno )l'lcifd)f,9, fdjmnd9aft.
4te @attung: 6iiger~G:nte(Mergus). 6cfJna6elfcijr fcfjmaI r,nt bie @rOfJe
einer @ans, ift o6en mit 2lu011nf)111e
eineOmeiten oon(en
luraere E:idjnabe(
ift geioor,nncl)
auinmmrnge'oriicft;
bte jjiijie tragen 3
1te.. @nttu1ig:
?d)man (Cygnus). t,nrn rang un'o~
bu.rdje:c(11oimm(liiule.
uer6un'oene
morber.;er,en
un'oeinefreie ,t)inter3tf)e. Sd)nnbef ubernf! .gfmfJ.brei~, 3mifcl)en6qlnabe( unb filuge einea unb ljodj, l]at einen ii&ergebogenenWage(un'o fpitige .SiifJnean tien tY£ed5nm &uge tiej icfJrnnra,unten meifJ;unfii(ligaum iJ!iegen. Sein
ben !norben ber fffiert.o;ieijen 2lufentr,artfin'o einfnme!Wµpenunb Sct)eeren,nuf roe[djeer mit grofJer
E:iteftofien fHeg:enb
auf if)re !Beuteim m3nffer.E:iiefe6en in grofjen nncflcStene. ~.1c .3ube 1mbrig1 rneit nndj l)inten eingefcnlt,btij ffiiinbern. Sic bernoljncnoor311gOmeife
fidj n6er im m3inter in filbfidjere@cgenben.
@eiuanbtljeitemµorf(ettert.
!Sdjaaren.
meiftan nifrblidjen
W?emn,eb13e(ne
aucfjan filb!idjcn@erniifiern.
6
e?rL~Wii,'toogegenbn!l Sd)rnimmen dufJerft gra,;iOS
:~:~g f~i~
1
ijig. a) mer grofl:e Siiger lMergus merganst>r), f(inf int
Ste @attung: 2arnentnudjet
(Lunda). ~er fJintengfatte,
t):1g.e.) Xlle 2adj mOne (Larus ridibundus), grofJ rnie eine
ScfJroimmenunb Xnud)en. 3m ~rad)l?feib r,at baS !J.Tliinndjen
eine uorn gefurdjte6djna6er 6Hbet 0011ber Seite gefel)enein 1:lreied,ift
~au6e, 6ei?or,~tOie~innengeiuiiffcr
oon gan3 (foropa, Wfienunb Wf•
3io •. f.) IDer ~~tferidjmnn (C. olor),in ijaf6ge3ii§mtembujcfJige
fdjwaqe ,Paubemit grilnem IDMaUfdjimmer,
stopf, OberljaHl feljr l)odj, abet ii11~erftfdjmnI; nm WhmbruinMeine roeidje, efaftifdje
~ila, 1:'Jlb.
tft m meutfcl)!anb,wo fie aud] bditct, 'oie gemeinfte. ;Der ftnnb ~uf ~tc(en ~n~ftet~en K ge§arten, ftnmmt auO hem fiib!i
unb lodjuiterfebernfinb e6enfo.gefiirbt, ber Spiegel meifl, bas iibrig~ ,ijnutµIatte. 1:>ie\JilBe fuq, br •
mit oollen E5d)roimml)iiuten,
bie
.!l'opfqt 1~ ~oni.m.~rfaffe~braun,im l!BinterweifJ,'oer Ober(etbnfd): 6can~mnu1e11..@r 1ft em fto(3er majcftatjfdjr IDogc[
00115' 5• £1{ meift meifJmit fnnft riHij[idJgelbem
2htf(ug. ,Peimat mie oben.
ijCilgefffein unb fdjma(, bodj 3u
renbem ijfug bieurid),
bfau brr nbngr Jforper m1_t2(uSnar,me
brr bfutrotr,mtfilfJeunb eben unb emem @em1d)tuon 20-25 ff.\funben. Sein @efieber
if! rein•
5) !Jn mi fie. ~ie Stauq)eroi:ig e [ (Colymbidae),finb roeniger ber 16febrige Sdjronua fur3 tmb
fo[q)en~q)nn6eC5~n'ober )cljroar3~;1
tY(iigeffpiten
f,cl)neeweijj.
ber. Scf)nnbeI~odJ~.oHJ,
.Wnjenf)O~le,
Unterfd)nabe[,bet Rnof!en D:l 3"Um@er,enunb ijiiegen, nm uie(mer,r311111
®d)mhnmenunb Xaudjen
'ijig. f.) 1:ler ~npngeitnucf)er (Lundaarctica). 2ludjbiefer
(Ytg.f-) 'l>1e.~.Jr
a 1~t e [ :11o u e (Larus mannus),CtnnorbiJct)er Shrne unb bte jyujje fm'o id)mnr,;.
!lefril)igt. ;Iler !jade ScfJnaberift mei~ mit uerjdjriefi:!rnren
!llafenfodjmt IDoneIniftet auf ?reinen 3nfefn unb 'i:j'cljenim !Dleerin ungefJeuren
1Jloge[,(lat bema~eb1eillro~e emer @ans unb ift ein gefriijjigerunb
fi=jg.g.). X>er15ingfc!J1oan (C.musicus),g(eidjt in @rO~
fogar.nnberenW?Ouen
ifJre )Beuteabjagt. 6ie ®.~fla(tbem u?ngcn uofffommcn, nbcr bee gdbe 6cljna6ef ~at f uerjef)en,ber ft'Orperift fttapp bcfiebert,bie fur3cnijiifi:efinb meilnad) Sd)anren.
ljinten eingeienU,ber e:4poa113ift fur3 ober fefJftgan3. 6ie febenim
7) ijamifie.
1:>ie~inquine
(lmpennes). Xler Jfopf biefer
tremtd) unb fd)eut \elbft nict)t ben rnHbeften ~o~er unb b1e nncftc Stelfe 3~~1ifdjen
Scl)nabef unb 2£uge jij 9lorben unb ber gemiifJigten.Sonefnft aUein auf bem !maffer,anf bem fertfnmenIDi.ige[
ift ?rein,
ntig, feitridj 3u=
Semc_n~lnmcn lJnt er uon ben Xonen, iuc(dJcbie 6cfjiuingrn b •
fammengebriidtunb uorn
O fit!t nuf einem
•f6erm0ue (~ru.~ arge1~~h~s),ehoa jo grofJ oeruri~ct)enunb l.lOll ~em.tromµdenartigcn !Huf, llJe[d)crin br1 fie nucfjin einem fdjruimmenben91eftebriiten.
~ig. b.) IDer grofle 2np pen tau dje r (Podiceps cristatus), fnft Cl)rin'orifdje
[iegenbenjJeber~
.
. ebenfnllSlm .ftuften norbftct)er91/cere.nicf)t fadj ljrntcr bem ~nqt:iem !JC1Utl!lbenen
i!uftrOf)re er3cugt iuin. oon ber @rOfJeber gemeinen )illiibcnte, fcIJr 3ierrid);bas ID?iinndjen Ucib 6ebedt ift, unb auf fur3en !RuberfilfJcnooUfommenaufred)t ge=
feUentr1fft m~n
. eu13e(neG:iemp(nrean !Binnengerniiffern
3. m. beioofJntbcn ijor,cnWorben (foropn.!l.
triigt einen fdj10nr3enfieber6ufdj unb roftnitr,en, fd)roaraeingefafl:ten trngen roirb; Tet!teref)a6en3 burd) gnn3e Sc(11uimmfJii11te
uerfmnbene
an 'oem!llobenJee.~e1 fon~ bfenbenbrnei{JemG.lefieberfinb ®dJaft
2t~. 0 at tung.: ill n n B .(Anser). Xler 6djna(1e[ iPa /Ji
her UnterfOrpergliin3enb:weif!.$Die IDorberaeljen
unb eine freie, nndj uorn gemen'oeterubimentare,ijint,:r3el)e.
unb t):n~nebet bftben uorberflett ®cf.110i11ge11,
foioie bie (foben ber !IDur3cl~oIJer.am breit, ltnb enb1gt oben uub unten in eitd:gro516·,Pamfrngen;fonft fclj10ar3brnu11,
9JleereSlilfteuon gn113
(foropn, &fien,9lorbafri!n unb 9lorbamerifafinb Xiaolrr,nrafterifti\djenber bir'oenbie langcn, fii6eijOrmigm
ijrilgeHappen,
fotgen'oenfjebern ttef fcf.lruarobraun.
ten .fclJnr1fn1.1ttgc1~
!Rn~d; ~.er. ,tin!~ ift ~iem(.idjrang un'o~Wi~ jeine ,ijeimnt.
hie b{oSmit ?ut-aenijebetfd)uppenbebect'tunb 311mij(iegen 90113tm=
~;~e~~i~~t~'.dJ,
b1e l}uflc frnfhg i 31e9tnut G;mtritt rauljer ijirttt11
ijig. c.) ~er G i i3i e et nu dj c r (Colymbusglacialie), ift oicl taugiicf)finb. <Sie6ewol)nenhie liirteren ID?cereunb .1tiiftenher Silb=
~nfrl XXVIII.
grOjjeram ber oorige, erreidJt ooUfommenbie @rOfleeiner .\)nu0gnn5 fee, fct)mimmen
unb taud)en oortreffiicfjunb hie !IDeibtljen
brilten bie
~ig. b.) Xlie @rnugnnO(Ansercinoreus),
ift bie6!111unb ein @ernicfJt
uon 12 ~funben. ~ie ID?eereofiiften
bes ljoIJen9lor~ @ier 3mi\d)enben SdjenMn nus.
mutter unfe~~r nUOefannten.\')nu!lgan6. ~er Esd)nnbe[ornngiI benS finb fein 2!ujcntr,art.
ijig. g.) '.Diegrobe ijettgnnS (Aptenodytes impennis), ift
n~cfte2!ugenheb unb bie l}iifiefCeijd)farben,bn!3&efie'oerimmet'g'Q
6) g:amitie. IDie &Uen (Alcidae). ~ie irnset finb fur3 am gansen Oberfor:per 1mb nm stop\ mit 2tu5nnl)mearueier 1oci%er
nut brnunem tmb grnugemiifiertcm9hiden. Sic bemoljntbie gem•' unb mcift 311m&tiegcnuntnttgiicf),nber bod) ljabe11fie ijcberbcHeibung \yfccfefiber ben &ugen fdj1unr3,nm Untedei6 meia. IDer Sdjnnbe! ift
ten @egenbcnG:uropn!3unb 2{ficn.!l.
tmb fogar Heine 6dJto1mgfcbem $Dieijiljie fteljen roeit natl) ljinten, quer gejurtljt.
treibefe(bemfidj auff)/Ht, aus benen man im 6ommer :~ibe:arrbie
fdjnarrenbe6timme be!>WliinndJenO
uerne(Jmenfaun. !Er 11t.em,Sug=
DogeI,l:ietin bet m?itteID'ltti'B
fommt unb (fobe 2ruguft5meber a6=
reHU. (Seine~et!nat ift bail gan3egemiiUigte
Guropa unb m-nen.
@attung: !Btatterljuljn
3=iifiejef)r lang= unb bilnn3ef)igmit
fd)ma[unb fpi~ig, 6dj1uan3tur3.
ben%ropenliinbern
mit breitMiiltrigen
Wig.d.) ~ie 3affa11a (Parra acana), finbetficfjauf aU'~n
mit m:lafim:ofen2c. 6ebed'ten6iimpfm ISiibnmerifoO.Unfere2rbbd:
bung 3etgt ben Jllogelin ftarf 1/s ber natilr[id}enGlrO~e.
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0 IS EAU X.
Table I.
OISEAUX

II

I

DE PROIE.

Le vautour a lo bee crocbu, la cire dCcouverto, la tAto
ue ou couverte de duvet. Les vautours se nourrissent principalement de cbarognes; ils out la vue et l'odorat extr~meent fins; ils sont h\ches et lents, ma.is ils s'Olevent a une
ande hauteur. Ils habitant par troupes lea pays chauds auxuels ils rendent de grands services en les purifiant de cadavres.
a) Le P ercn oplere d 'Egypte (Vnltur ou Cathartes
ercnopterus) a les pennes noires, le reste blanc, la tete et la
~orge nues et jaunatres. Il n'a pas 2 1/2 pieds de long. Les
petits sont bruns. Dans !'Europe m0ridionale, dans l'Afrique
,t dans l'Orieut il se trouve par troupes, et on le tol0ro par~out da.ns les villas, parcequ'il mange toutes lea cbarognes.
n Egypte surtout on le respecte commo un oiseau sacra.
b) Le Vautour ii tote blanche (Vultur fulvus). La
Gte et le con blancs, le reste gris-brun tirant sur le jaune; a
pn collier brun-clair et une envergure de 10 a 12 pieds. II
ha.bite PAfrique et leg pays de la. MCditerrann8e,ma.is s'0gare
uelquofoisjusq u'en Allemagne; c'est l'esp0ce!laplus r0pandue
es vautours.
c) Le condor (Y. gryplrns).. Noir, le collier blanc;
/
e male a des caroncules au-dessus et au-dessous du bee. Son
envorgurn est de 11 pieds. 11ha.bite les Cordill0res en Am0ique, s'818vea une hauteur prodigieuse et attaque m(lme lea
grands animaux.
Le Griffon (Gypaotue).
(G. barbatus), d'un
d) Le Vautour des agneaux
fauve cla.ir, ales ailes brunes avec des Ugnes blanchesi ainsi
no le dos et sous le bee un pinceau de soies. Il se trouvo
ans les montagnes de la Suisse, du Tyrol et de !'Europe m0riionalc. C,est un rapace puissant, qui attaque les chamois,
lea chGvres, les agneaux: et qui a meme quelqucfois cnlev8 des
enfants. Son envergure a 10 piods de long, ce qui fait qu'il
s'818ve facilement dans les airs et qu'il SE, prOcipite avec la
rapiditO d'une fl0che sur les animaux qui paissent en s6curit6.
e) Le Vautour gruyer ou Secr8taire (Gypogcranus
serpentarius) a les tarses tr~s longs, les doigts courts, et la
queue en forme do coin. TI est bleu grisatre et porte une
huppe noire a la partie post6rieure de la t~te. Il a 3 pieds
de long et habite les landes d6sertes de I' Afrique m6ridionale;
il fait en couraut la chasso aux serpents, aux 16zards etc.

Table IL
LES FA UCO NS ET LES AIGLES.
(Falco.)

quo ce dernier, se nourrit en eta d'oiseaux aquatiques et de
poissons, en hiver de toutes sortes de gibier.
c) La Buse (F. brachydactylus). Les doig!l!etles ongles
courts. Brun en-dessns, blanchatre en~dessons. Cire et pieds
bleuatres. Longueur 2 1/2 piods. TI habite le Sud de l'Europe
et se nourrit d'amphibies.
d) Le Milan rouge (F. milvus). 2 pieds de long, couleur de rouille, tote blanch:ltre, ray6e; queue fourchue. Son
vol est beau et lent; il s'el.0vetr8s-haut dans les airs et s'y
soutient trnnquillement, pendant des lteures entiCres,en d6crivant des cercles. Il prend des poules, de petites oies, des
souris, de grenouilles; mais il est lacbe et paresseux. II constrait son nid sur des arbres 01ev0s.

Table III.
(F. pygargus), queue un pen ray6o;
a) Le Pygargue
le male, quand il est age,est condr61 gorge blancbe, la feme1le
et les petits brun fonc0 en-dessus, et blanchatros en-dessous.
Il babite toute l'Europe et prend dos souris et des oiseaux
sur la couv6e.
b) Lo Busard (F. buteo). 'l'arscs nus etjannes, le manteau brun avec des taches blanches en-dessous. C'est un de·
nos rapacos les plus communs; il 0mig-reen automne par bandes
et revient au printemps; cen:x:qui vienuent du nor4, restent
chez nous, si l'biver n'est pas rigouroux. Quoique paresseux
et stupide, il ne laisse pas d'etre utile en mangoant des souris
des champs,
c) Lo Huard (F. haliaetos), brun fonc6 en-dossus, blanc
en-dessous, cire et tarses brunatres. Longueur 2 pieds. Vivant
dans le voisinage de rivi0res et d'Ctangs poissonnen:x:,il ne ae
nourrit qua de poissons, sur lesquels il se pr6cipite perpendiculairement daus l'eau, enfon~ant tellement Jes angles dans
leur chair, qu'il lui arrive d'titre entrain0 au fond de l'eau et
noy0 par des poissons trop pesants. Il a son nid sur les hauts
arbr1;1s.
(F. island) Le Gerfault ou Faucon d'Islande
dicus). 2 piods 2 pouces de long. 'l'arses a moiti8 emplumes, manteau blanc, au dos des bandes transversales, la poitrine tachetee. II habite tout lo nord du globe. Jadis on le
dressait pour la chasse.
e) Lo Faucon ordinairo (F. palumbarius) 2 pieds de
long; il est d'un gris brun bleuatre en-dessus et blanc en-dessous, quand il est vieux; 6tantjeune, il est brunet en-dessons
blanc rougo1i.tre, tachotO en long. 11 est r0pandu par toute
}'Europe; c'ost lo rapace le plus dangereux, qui saisit des
poules, des pigeons et des perdrix. Anciennement on s'en
servait pour la chasse.

Table IV.

a) Le Faucon voyageur (F. peregrinus) a 1 1/i pieds
Bee court, courbOdCssa base, cire ordinairement jaune. de long, de chaquo c0t6 sous l'oeil une raie noire, le dos
Doigts arm0s d'ongles pointus, crochus et puissants.
bleuatro, a taches transversales noires, en dessous il est
a) L'Aigle dor0 ou imp0rial (Falcofulvus). '11arses blancbatre ondulOde noir. Ces Faucons sont r0pandus sur
emplumes, manteau brun. 11est remarq uable par la noblesse tout le Nord du globe; quand ceux qui habitant nos contr6es
de son port, par son courage et par sa force; cet aigle pil.sse Omigrent vers le Sud dans l'hiver, d'a.utres viennent du Nord
P.OUrGtre le roi des oiseaux; il vit dans les montagnes bois6es les remplacer. Ils sont courageux, forts et rapides, et dande l'Europe et chasse tous les animaux qu'il peut vaincre, sur- gereux pour les pies, lea pigeonsi les canards. Mais les'bnsards,
tout lea chevreuils, les li8vrcs et les oiseaux. 116tablit son moins couragellI qu'eux. les forcent' souvent a lour c8der
aire sur les arbres Cleve'sou sur lea rochers; on n'y trouve la proie.
gu8re plus de 2 petits, qne les parents nourrissent abondamb) La Soubuse (F. snbbuteo), un pied deux pouces
mcnt. La femolle a 3 1/2 pieds de long, clle est un peu plus de long, ailcs et queue 0gales; quand elle est fi.g0e, elle est
grando que le male, mais sans P6galer en courage.
et brune on-dessusi une raie noire sur la face, en-desbleuatre
b) L 1 aigle pCcheur (F. albicilla). Tarses emplum6s sous claire avec dos taches en long, les cuisses et le brayer
~ moitiO,rnanteau brun grisa.tre, queue blanche. Aussi grand fauves. Rapide et bardie, elle fait principalement la chasse
Iue l'aigle dorC, ii ha.bite toute !'Europe, est plus sociable aux alouettes.
Oitcaux.
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c) La Cresserello (F. tinnunculus) en-dessus d'im
bean brun rougeiitre et tachetee, le male a la tete et la queue
grises. Ce repace fait son nid sur des tours et anr des rocbers,
et vit de souris et de petits oiseaux.
d) L'Epervier (F: nisus), cire verdAtre, vontro blanc,
ondul0; courageux, quoique petit.
e) Le Faucon cha uteur (F. n:rnsicus)ha.bitel' .A.frique
m0ridionale et se distingue par quelque.:isons agre'ablosqu1il
produit au lieu de croass9r commo no~ faucous.
Table V.

I

II

a

d) Lo Grand Ara, rouge (P. Macao) qucu,i.
. .
.
.
.
.., 'Europe mendional~, fest rare qu'1I s'egare Jusqu'en AllecunOiformoot ~ joues nues vit aur les Antilles.
e) Le porruche
d' Alexandre
(Conurus Alex magne. Ilse ~ourritd m~ectes et mange ~eancoup d'abeilles.
creuse son md sur les nvages, coml!le l alcyon.
gris, collier ct bee roses. On le voit frOquemment
mOnagorics. Il est originairo des Indca orientales.
f) L~ Huppe (Upupa epops). B_eclong, grCle, peu
f) Le Cacadon noir (P. Calytorhynchus Temmili:t.arque,
la tote su~m?ntee de plumes _erect1les. La h~ppe est
gris fonce; huppe; uno barbo au mcnton; la queuen:V-n.voyageur,qm v10nt dans l~s ~01s de Mars ou dAvril et
de rouge.
,migre en Aoat. Elle se nourr1t d msectes et de larves qu'elle
sait adroitement tirer du fumier. Son nid, compose do bois
pourri et de pailles, rnelees quelquefois de fiente do vache, se
Table VII.
frouve dans les creux d'arbres et dans des trous de murs. Cet
a) Lo Perroq uet gris (P. orithacus) est d'an1oiseau est connu par sa mauvaise odour, qui vient de ca que
cendr6, _Iaqueu~ aeulo _est i:ougo. C'eat un des perroque~"les
vieux ne ne_ttoientpas le nid, de sorta que Jes petits sont
plus doc1loij, ma1s auss1 dos plus chers. Sa patrie est 1a~dansla crotte JUSqu'au cou.
•
occidontale de l' Afrique.
b) Lo Caeadou (P.sulphurous) ~huppojauneseh,
Table IX.
dans lea Indes orientalcs.
.
e) Lo 1'oucan {Ra I t ) B 0
a) LeGnmpereau(Certhia).
Un bionpetitoisoau, bee
dentelo au bord IOg
~pdas os • d cc ~rme, 8!1!ef'fil0,
arque, triangulaire et pointu; lea pennes de la queue
~1au r1oiservant d'appui; brun en-dessus avec ~e taches blanchatres!
gorge variOo de ~ouJe!:~. ~: f;:'ta~~e~:a~r:u\01
mOridional t l
.
os.
meri anc en-dessous. II est en eta et en h1ver sans cesse occupe
. . e es ou~ pa ie, oU is1 vivent de fruits et d'~ grimper le long des arbres pour cherchor lea insectes La
fi melle couve deux fois l'annee <lans des creux d'arbros:
qu'ils Jettont_ en l'a~r et ro9oivent en tombant.
Les Pies (Picus) ont le bee droit, angul(lux, dur;t
. .
.
doigts dirigOs on avant ct doux en arriE!re, la langue gt . b. ~- et d) Les Cohbr~s (Troch1lus). Bee gr6~e tugluanto, extensible, lea pennes do la queue raides pom~ula1re,p1eds courts; langue bifide comme celle des pap1llons,
tenir l'oisoau, quand il grimpo. lls vivent dans lea for~/or~ant u~ tube pour suc?r ~e nec~ar d?s flours. Ils mangent
lqs arbres, lo long desquels ils grimpent; ils se noumtrss1 des msectes. Cea JOlis petits OIS?au."t.
sont pares des
d
d'i~ectos et font a cet eff t d t
10 b . d .v us belles coulours, et de plaques auss1 bnllantes quo des
en tames par lea artisons. e n:sro:~u!no a:s
ois es ~ie~res prCcieuses. Ils habitant la zone torride de l' ~m6rique,
0 00
par ;,~oU Ils sncent le nectar des ~eurs autour desquelles ils volent
fait de grands trous dans lo bois et O
bois menu.
' p sen ours 00 81 en bourdonnant. Jls sont petits, cou:ag~ux, et se battent entre
d) L p • 0 O1• (P
t' ) L 0
/ux: avec acharnen'lent. Le plus pet1t n est pas beaucoup plus
e {
~l • mar ms •
mft.lea 10 so gros qu'un bourdon. Le colibri sait soustraire sea petits am
11 'Wt
1
a
e r)oLuge,p~ emo (Pauu~~ed._
)
A
poursuites des serpents et des singes dans un petitnid suspendu
e o 10 ver 1
• vm 1s. .u.vcc le doSS!lfde
en forme de sac.
tote rouge.

a

:n

Les hiboux. La teto extremement grosso, Jes youx
~ros, l'ouverture de l'oreille grande, entourOe de plumes, Jes
pieds enplum6s. La tete ressembleAcelle d'un chat. Le grand
jour les 0blouit, partant ils sont nocturnes, reposant pendant
lo jour et allnnt chercher leur proie pendant le crOpuscule.
DeSplumes molles et de larges ailes leur permettent de voler
sans bruit. Ils fondent a I'improviste sur Jes animaux rampants ou dormants et Jes entrainent aux trous qu'ils habitant
dans les lieux 6oart0s,dai;i_s
lcs ~\ljp.es,dans les tours ot dans
les creux d'arbres. Leur forte voix: a souvent efTrayOlos
voyageurs pendant la. nuit. Tous les oiseaux dinrnes sont
ennemis des biboux,sans pouvoir cependant leur faire du mal.
a) Le grand Due (Strix bubo). 2 piods de long, fauve
fonce Aflammesnoires, la prunelle orangCe; on le trouve dans
tout le nord du globe. Il fait la chasse aux souria, anx serpents, aux grenouiUes,auxliSnes, aux faons des chcvr,,etteset
a toutes sortes d'oiseaux.
b) La Ch ouetto des bois (St. otus.) 14 pouees do
dans
long; longues oreilles a plumes. Se trouvo frO(J,uemment
les for6ts.
e) Le Chat-Huant
(St. alueo.) La prunolle brun
fonc8, le manteau tachetO. Tantot gris, tantot fauve.
d) L'Eff~ aye (~t. fla~mea). Manteau en-dessus gris
ond8 avec des porn~ no1rs. Anne ahabiter les CdificesOlevOs.
(Coraces).
f) Le grand Pie bigarrli (P. major). Dornu,
LES CORBEAUX
e) 1~ Chevecbe (St. passerina). Manteau gris brun,
pion noire, queue rouge cramoisie, lo ma.le a le dorrieredt
avec des pomts blancs. Habite les vieilles maisons; la lumiCre
tote
rouge.
e)
Le
Corbeau
(Corvus
corax)
2 pieds de long, noir
des chandelles Pattire; pendant la nuit elle fait entendre des
g) Le poti t Pie bigarrO (P. minor). Lesdes.;i<:bangeant
et bleu, le bee aussi long quo le tarse. Ilse trouve
eris plaintifs et le })euplela considCrecommeuu presage funeste.
sans rouge. Le milieu du dos noir a,bandes blanches,ludans toute !'Europe et dans une grande partie de l'Asie, du
a un~ tache rouge sur lo sommet do Ia tete.
Nord de l'Afrique et de l'Am0rique. Il est ruse et d0fiant;
Table VI.
il se familiarise ais0ment, il derobe des objets brillants, apprend
A parler et atteint un tl.geconsiderable. Son aliment princiTable VIII.
.~es pie_~-g,riOcbes (Lanius). Bee fort, man~ibule
.
.
pal est la chair morte, cependant il attaque aussi des lapereaux,
B.llp,qneure
arm~e dune p~inte crochue et d'une dent, ailes
.
a/ Le Pie b1garre moyeu (P. mcdius). Doseittdes perdrix etc., mange des oeufs d'oiseaux et se rabat au
09,.urtfls.Ces 01se~ux,quo1que d~ petite taille, sont plains de
pion
no1ra
ventre
et
queue
roses,
sommet
do
la
Mte
cram~
besoin sur les graines et los fruits.
courage et_pen ~ocrnbles;ils se nourrisseut d'insectes, de souris
b) Le 'l'orcol (Yunx) peut tourncr la ttite def
f) La Corneille (Corvus corona) De la memo couet_de petits 01seaux, et en~lent leur proie aux Cpines des
b1,uss~UJPO\J-rla d6vorer1 ensuitp. Quelques-nnes cl.Jantent cotes,_de la taille d:u~nealouettG, brun en-desso~s otbirileur que le corbeau, mais plus petite. L~ bee plus court que
de pe~ttes ondes no1ru.tres et de m~ches longitudrnalesf'le tarse. Elle est tr0s frequente chez nous tr0s rusOe et
tt~§-b10net sa~e,nt i~iter les chants des autres, olSeaux.
a) LaiP1e gneche grise (1. ex:cubitor), cendr6e en- et noues; blanchiitre a taches pointues en-dessous. II eirconspecte. Sa nourriture consiste on cadav~es en vers en
chez nous que penda1,1tl'Ote; il vit d'insectes et nicliedadinsecies, en graines et en baies; elle prend de p~tits ois:aux
d~e~~ui;:i,
blanche en-de~sons, ai~es et quene noires u l'
n~Pi!:'dans les yeux.
' ne igne creux des arbros.
et mange des oeufs. Dans l'biVer elle va dans les villas chore) Le Cass e-n o ix (Sit ta europaea), cn-dessus bleo!cherJes 0pluchures. Elle poursuit tous les rapaces.
d
b) Le_ ~anier ~- spinitorquus). Tete grise, ailes, et
g) La Corneille moiss onneus e (C. frugilegus) aussi
os ~uves; imite le chant des autres oiseaux. Il est l'ennemi en-dessous fauve, lea youx:traverses par uno Ugne noire. j
a~harn8 des ~annetons et d'autres insectes, dont il en.file lu- et_p!us pr~mpt que le pie A grimper le long des arbreslgrande que la pr0c0dente mais d'un plus beau blou Elle
115
p
s1eurs aux Cprn~spour les manger son aise.
saistr les msectes caches dans lcs fentes; il couvo da n'est pas r6panduo par to~te !'Europe et Cmigre par ·bandes
e) La petite Pie-gxieehe (L. minor) semblablo la arbres creux et retrecit si bien l'ouverture de son nid aretduNord au Sud. Ello vit d'insectes et de vers, et niche en
grande, dont elle se distinguepar le front noir~tlo ventre fauve. la terre gr~sse, que lui soul po_utY pas.ser commod0men!._.soci0t0
sur Ies arbres; on y trouve qnelquefois plus de seize
r8unis sur un soul· elles se disputent continuellement les
0) L Alcyon, un bcl oISeau; plumage bleu, chalo~nids
en vert j le dossous fauve. Il est timido et sa.uvage,58jjflilplacements des nids 'et lea materiaux.
GRIMPEURS.
1
pres des rivierea et des ruisseaux, oU, du hant des pieDI
a leur ;:: !r::ro q~:ts (Psittacus_)se reconnaissent aisCment a;bres ou des pierres, il Opie les poissons, qu'il attrapel
Table X.
•
. ' ' so e' entoure a sa base d'une
b
s
0ian9ant
sous
l'eau
et
en
lea
tournant
dans
le
bee
de
ina~
La mfi.cho1re
sup0rieure est crochue
.
. ~em rane.
a) La Corneille cendrOe (C. cornix). La tete, la
plus courte est tronquee. Its forme~tla 1:ac~o1re mfOrieure ales engloutir la tote la premiere. Sur los riv.es esearr
1
esp8ces que l'on trouve dans tons lesun oeme nombreux en il Crouse avec le bee nn conduit long de 3 piods qui s ~or~e, les afes et la queue sont noires 1 le reste cendr0. Sa
au
bas
on
for
me
de
four
pour
reccvoir
le
nid
composed
81\l>atne
est 1 Allemagne du Nord I elle ne va dans le Sud
plumag~ est remarqua.blepar los teinte pays cha~ds. Leur
qu'en hiver.
•
nourrissent de fruits, qu'ils ne saisisseni8 !es plus vivas. 11sse de poissons, quo l'a.lcyon deg'orge aprOs le ;epas.
b) Le Choucas (C. monedula), Noira.tre, le cou cendr0.
lea autres oiseaux, mais qu'il portent al pasbavec le bee comme
LES TENUIROSTRES.
lls vivent en grande soeietli, sont petulant,, port~, a dcrober
Ila nicbent clans les arbres creux t e~r ec avec leur patt8.
leur bee. Ils peuvent im'
1'i e gnmpent eu s'a~dant do
.
.
de!Ftout .-Jesobjets brillants (del'or, des bagues), ruse's, querel)L
e O ~u~pior (Merqps a.piaster). 11 pouces J~urs, s'apprivoisent facilement et nicbent an baut des tours
capricieux, et vivent longte!p', •mparolde,sont dociles, mais
0
en-doss.usordma1re1npnt brun I la gorge jaunc lisOr6o/ . ~t des maisons elevGes.
' eme ans la captivitq.
en~dessous vert do gris. Sa patrie est I' Afrique, I A,sll

h'· .

t~

t

a

a

°

c) Le Geai d'Europo {C. glaudarius). 14 pouees de
long, d'un gris vineux, une grande tache bleuc rayCe do noir
et do blanc sur une partie des couvertures de l'aile. Il habite
les forets, oU il vit par couples qui se r0nnissent en petites
troupes; ii a la voix criarde et apprend aimiter diffe'rentssons.
En 6t0 il se nourrit d'insectes ct de vers, dans l'automne et
en hiver de noisettes, de glands et de fatnes, ·dont ii fait des
provisions, quo l'Ccurcuil vient quelquefois ravager.
d) Le Geai des sapins (C. caryocatactes). Bee long,
droit, manteau brun, tachete de blanc. Il lmbite les bois de
baute futaie.
e) Le Choucas des Alp es .(C. pirrhocora"t). Noir,
bee faible et jaune, pieds rouges. On ne le trouve par grandes
troupes que dans les Alpes de la Bavi6re, du 'l'yrol et de
la Suisse.
f) La Corneille des rochers
(C. graculus), noire
comma le pr0c8dent, mais le bee beaucoup plus long et rouge
de corail, ainsi quo les pieds. Elle babite seulement les Alpes.
g) Le Pie ordinaire
(Pica). Noir soyeux, le ventro
blanc, ainsi que les plumes de l'Opaule, la queuo longue et
cnn6iforme. Oiseau ruse', rapace, et omnivore; on peut l'apprivoiser, et lui apprendre a pronoi;i.cerdiffe'rents mots. 11se
nourrit d'insectes, de vers_, de fruits, de baies, de souris et
d'oiseaux, pille au printemps Jes nids des perdrix, des canards,
et de poules et mange les oeufs et les petits.
Table XI.
a) Le Rollier (Coracias), d'un vert de gris, a dos gris
vineux et pieds jaunes. Il vient dans nos pays vers la fin
d'Avril et 0migre au mois d'Aot1t. Dans les contr6es du Nord
ce bel oisean est plus fre'quent que chez nous. Il saisit les
grenouilles par les jam bes de derriOre, Jes renverse et las engloutit tout entiElres.
b) L'Oisean de paradis (Paradisea apoda), plumage
orne de couleurs e"clatantes. Les ailes sont petites, mais le
corps est couvert de longues plumes qui formant des panaches.
Ces oiseaux habitent la Nouvelle-Guin0e, et voyagent par
troupes de 30 a 40 individus. Des qu'il s'eteve un vent violent leurs plumes s'embrouillent, et on les prend alors
facilement.
c)Lc Coq de roche (Pipra Rupicola). Le male,
couleur d'orange avec un grand panache, se nourrit de fruits
et de grains, gratto la terre comma Jes ponies et fait son nid
de petites broussailles dans des crevasses de rocbers; la femelle
pond deux oeufs.
J) Le Merle do re (Oriolus), d'un beau jaune, les ailes
ordinairement noires. Son nid, construit avec art en forme
de corbeille, est suBpendua l'enfourcbure d'une brancbe. Les
cerises font la nourriture favorite-de ce bel oisca.u, qui n'arrive
chez nous qu'au mois de Mai, et s'on va en Aotlt.
o) La Pie de la Jamaique
(Gracula quiscula), plumage noiratre n.reflots pourprOs, la femelle grise; se nourrit
d'insectes et de mais.
f) Lo M.in o (Gracula religiosa), noir, deniere les yeux.
une peau dOcouvertependante; bee et pieds jaunes. Il babite
les lndos orientales, se nourrit de fruits et se familiarise
facilement. Il imite mieux la voix bumaine que le perroquet.
g) Le Co u co u (Cuculus), gris eendre", bee me'diocre,
leg0rement arqu6, queue noire a tacbes blanches, 0tagees. Cet
oiseau ne couve pas lui-mOme, mais il d0pose sea oeufs dans
des nids d'autres oiseaux. D'ailleurs il est connu de tout
le monde.
Table XII.
LES

ALOUETTES

(Alattda).

a) La Farlouse
ou alouette
des pres (Alauda
arvensis).
b) L' Alouette
des bois (A. arborea).
e) L 'Alouette Ii upp ee (A. cristata), bee droit, I'ongle
posterieur plus long que le doigt qui le porte, las dernieres
pennes tres longues. Les diffe'rentes esp0ces sont presque

4toutes du meme gris. Elles ont un chant assez agrO~blo
et se plaisent a le faire entendre en s1~1evantd~ns les a1:s,
• Les alouettes arrivent chez nous dOJil.
au mo1sde F0vner
avant tons les autres oise;lUXvoyageur~. En Septembro elles
se rassemblent par grandes troupes qui Omigrentlentemen; ~:
disparaissent enti8rement au mois d'Octobre. L'alouettef ~1
son nid par terre, elle pond 3 a 5 oenfs et couvo dcux o1s.
En automne les alouettes sont tr8s grasses; on les prend en
grana nombre pour lea manger.
.
L'alouette des bois' un pen plus petite. que cello des
pr0s, a la queue plus_courte,_ordinai~ementii.po1ntesLlancbes,
.
une tache blanche tnanguhure aux JOnes.
Valouette huppe'e se distingue par la huppe po1ntue.
Cette alouotte est un oiseau de demeure et de passage, dont
le chant est encore plus variOqu~ celui de l'alouette des prOs.
d) L'Etourneau
(Sturnus), noir areflet violet et vert
et a taches blanchatres; bee jaune. Il se trouve dans toute
l'Europe. Omigrepar troupes innombrables en Octobre et revient vers le commencement de Mars. Les 0tournea.uxso~t
vifs et p0tulants de leur nature. ils a.iment~ passe~ la. nmt
dans Jes roseaux oll.ils font beaucoupde bruit les sous ct les
matins.. Ils so familiarisent facilement, et se nourrissent d'insectes. La femclle couve deux fois 4 a 7 oeufs et fa.it son
nid sur un arbre.
e) Le Merle d'eau (CincJus aquaticus), 11.pen-pres
de Ia grandeur de 1'0toun:leau1 mais la Mte plus pointue, la
poitrine et le corps plus forts. En-dessus noira.tre, en-dessous
fauve, la poitrine bla:iche. Les plumes sont commo r~ngO~s.
Cet oiseau se plait dans des rOgionsboisOespres de frais ru1sseaux et se nourrit d'insectes aquatiques, d'esc:trgots et do
petits poissons. Il reste chez nous pendant la plus grande
rigueur de !'Liver, et pendant les beaux jours d'hiver il fait
entendre son chant peu variOsur les pres solitaires.
La Grive {'l'urdus), bee allonge un pen courbo, apointe
comprim0e sur le cote et 10g0rement0chancr6e, Les gdves
sont ordinairement des oisoauxde passage, qui se nourrissent
d'insectes, de vers et de baies.
f) La Tour de ('l'. musicus), dos brun cendr6, en-dessons blanc, couvertures oranges sous los ailes. Pendant l'Ote
elle est fr0quemment chez nous, et se distingue par l)OU chant
barmonieux et reteutissant au loin.

Table Xl!I,
a) La Grive de gui ('rurdus viscivorus), brun olivatre
a tacbes noires en-dossus, les 3 plumes ext0rieures do la queue
blanches a l'extremit0. Se nourrit principalement de gui.
b) La Litornc ('l'. pilaris) en-dessus cbatain, la t6te
et la partio inf0rieure du dos cendrOes1 en-dessous blanche,
la poitrinc fame a tat:lies fonc6es.. Cos oiseaux babitent
l'Europe septentrionale, se m.ontrent choz nous par troupes
au mois d'Octobre et rotournent cbez eux au mois d1 Avril.
lls no nicllent pas chez nous, ils pendent 2 fois l'annOo et out
chaque fois 4 a 5 petits. En automno et on hiver ils se nour-,,
rissent de grains de genievre, mais au printemps d'insectes
et de vers. Leur chair est bonne a manger.
c) Le Merle a collier ('1'. torquatus), noir, les extr6mit0s des plumes blanches, un large collier blanc. Habito
les Alpes de la Bavi0re, du Tyrol, de la Suisse, le 1'hnringerwald et le Harz.
d)Le Merle bleu (T. cyanus), queue dumalebleu
fonce, de la femelle brun fonc0. Le mii.loest d'un beau bleu
dtardoise, la femelle brun cendr0 ondulOde noir. n habite
les grandes maisons et les, rochers dans l'Europe mOridionale;
son chant est tres beau et Oclatant.
e) Le 'Merle ('l'. merula) est ce bel oiseau noir a.bee
jaune, qui est le lffemier a cel.6brer par son chant le retour
de la belle saison.
_
f) Le Geai de BohCIUe (Ampe1isgarrulis) d'un gris
1
viueux, la tete surmontee d un panache, leS pennes postCrieures
orne"esde plaques Ccarlates. Ces oiseaux habitant les regions
bore"alesoU ils nicLent et convent, et 0mikrent dans l'hiver

en Suede, en Danemark et en Allomagno. 11y a des ann(
oU on ue les voit point 1 d'autrea oll. ils ae trouvent en~
et lo ventre rougeatre cendrO. Les pinsons sont des voyageurs
e) La Fauvette des jardins (S. horensis), gris olinombre. Its sont paresseux et stupides et se laissent fael qui passent on Octobre, et reviennent en Mars et Avril, soit vatre dessus, la queue et les ailes d'un brun grisatre fonc0,
ment prendre et tuer.
pour rester, soit pour aller plus loin. II est a remarquer que ventre bla.ncha.tre; il chanto trCs bion.
lea males arrivent les premiers e.t que les femelles los suivent,
f) Le Traquet (S. garrula) se distinguo de la preceTable XIV.
formant des troupes a part. Lo pinson fait un nid coniquo dente moins par son plumage que par son chant oUil m~le de
Les bees croises '(Loxia). Bee gros et fori,I sur les arbres et conve deux fois Pann6e. Son chant est tr0s temps en temps des claq uements.
pointes des deux machoires croisOs. Ila habitent lea bois!
g) La Fauvette a vontre jaune (S. hippolais), desagroable,
.
. . .
pins et se nourrissent de graines de pin ct de sapin.
e) Le Pinson mont:un (F. montnfnng1lla), queue sus olivatro, <lessonsjaune. Elle fait son nid sur do jeunes
a) Le Boe croisO du pin (L. curvirostra), la coW. blanch<',couvertures infe'rieuros d'un jaune soufre, 1cmale noir pins ou dans lea enfourclmres des bosquets a une hauteur de
change de ver<latre, jaune cendrO, ou jaune verdatre enr1 en-clessus, gorge et plumes des Opaules fauves. Il habite le 8 pieds du sol, et le revet d'e'.corces blanches de bouleau.
geli.tre. Il se trouve frOquemmcnt dans nos bois de piJ Nord et vient cbez nous par troupes en automnc.
.Son chant est fort agr0able.
Il aait adroitement arracher lea 6cailles cles pommes de,
f) Le Niverau (F. nivalis). couverturesdesailes et expour en manger les semonces. Il conve dans toutes lea sais11tr6mites de la queue blanches; teto cendr0o, dos brunet ventre
Table XVIII.
mais ordinairement en hiver, dont la. rigueur ne fait de1 gris blanchfLtre. Il ha.bite les montagnes de !'Europe.
ni aux petits ni aux grands. II niche sur 1es pins e; pa
a)
(a
gauche)
Le
Rouge-gorge
(S. rubecula), brun
3 oeufs dans un nid chaud et Opaia.
Table XVI.
olivi\tre a gorge rouge. C'est un fort Joh chanteur qm 0m1gre
b) Le Bee crois6 a croc (L. enucleator), la mach~
au mois d'Octobre et qui annonce le printemps par son retour
supOrieure courb6e en croc, aux atles deux bandes blanc~
a) Le Chardonneret(F.carduelis),
brun, ventre blanau mois de Mars. II niche dans les arbres creux ou dans lea
Les males etantjounessontjaunes
ou ougeii.tres, etantv» cbatre, tete rouge, ailes et queue noires, cellc-ci a pointes
trous des murs, oU iI pond 5 a 7 oeufs.
1
ils aont d'un beau rouge cramoisi; les femelles ne devieDJ blanches, celles-Ja a taches jaunes. C est 1moiseau familier
a) (ii droito) Lo grand 1'raquot (S. rubetra), la
jamais rouges. Cot oiseau ha bite le nord de l'ancicn mo, qui est aimOa cause de son chant agr6able.
base do la queue blanche, le bout et les plumes du milieu d'un
so nourrit comma le pr6c6dent et 6migrc quelquefois en!
b) Le Sorin des Canaries (F. canaria) ?~P6tat natubrun fonce, la gorge et la poitrine brun-roussii.tre.
magne pendant l'hiver.
rel gris, en-~essous verd:1.tre. Dans la captivitC cette couleur
b) (a droito) Lo Roitolet commun (S. '.ugulus),
varie beaucoup. Ce~ oiseau taut recherche est originaire des
e) Le Bou vreui 1 (L. pyrrhula)' tete' ailes et~ Iles Canaries. Il est connu par son chant et par sa docilite. vort en dessus, le sommet de la tete oraugO. Le ro1telet est
d'un noir Cclatant, le dessus du corps gris, lo dessous estd
le plus petit des oiseaux d'Europe; i1 a beaucoup d'activite; il
c) La Linot.te (F. cannabina), dos brun; le male, quand niche sur lea sapins; son nid est rond et a une ouverture en
le male rouge, chez la femelle sale rougei'.i.tro. n habital
forets de toute l'Europo ct 6migre en automnc des paJ~Iil est age, a lo dessus d<Jla tote etlapoitrinerouges. Ila un
haut. La femello pond la premiere fois 8 a 11 1 la seconde
,
•
bi ramage agrCable.
Nord dans a:~r0gio~s m0ridionales. C est u~ oise.au
d) Le Senn (F. spinus), plumes do Ia queue ex:terieu- fois 6 a 9 oeufs qui ne sont gu0re plus gros que des pois.
(S. turtoides), ailes
b) (11.ga;che) La Rousserole
quille et fam1ller.' qm apprend a ch~nUlr des air.i:,:
m1e~, res jaunes, ailes vertes, ventre blanc Jaunfi.tre, le dessus de la
tousles autres o1seaux:chanteurs;. cost P?ur~uo1 onlapP, tete et la gorge du ma.Io noirs. C'est un oiseau de chambre br0ves, queue longue et arrondie. Elle se tient dans. les rovoise frOquemment. Les qouvrouils appnvoisCs se. velldt!
rechcrch0 pour la docilitO, et qui vit plus de douzo ans dans scaux et dans les buissons pres de Pean. En-dessus gns-rousa grand prix:. Jl p~nd 4 a 5 o~ufs et c~uve de~x fo1s. Ia captivitO.
sAtre, en-dessous blanc-jauna.tre.
c) (ii gauche) Le Roitslot (S. troglodytes), ailcs et
e) Lo Ser in d'Italie (F. citrinelJa), queue noir a bords
d) Le Cb loris (L. chlons), verda.tre, aifos et .quei
jaunes. Chez los femelles ces couleurs tirent sur le gns. c.Iairs, plumage jauno verdatro, nuquc et cou gris. I1 ha.bite queue brCves et arrondies, couleur ro~sse a.lignes .en trav~rs.
n'est pas rare.
.
l'Europe mOridionale et n'arrive que raremont dans lo Sud de Ce petit oiseau roste cliez nous en h1ver: 11e.st v1f ct. agile;
e) Legros Bee (L. eoccothraustes), gorge noue,.PIl'AllemaO'no
il so nourrit d'inscctes et de petits vers. Le md est fa1t avec
0
trine d'un rouge sale, le reste ~run_[1.trcet g.ris,. une lii
f) L'Emb0rise grise (Emberiza miliaria). Couleur beaucoup d)art, le male et la femelle sont occupCspendant 2
rd
semaines a le constrnire; il est extrememcnt grand pour la
blanche sur les ailos noires. Il mcho dans lea JU. llls, et! 4iialouotte, 8 pouces de long, oiscau passager.
aux cerises, dont il ne 1>rendquo le noyau.
taillo de l'oiseau, car il a 7 pouces de hauteur et 5 1/2 ponces
f) Lo Brua nt (Emberiza citrinoll11),tete et ventral
de largeur. L'ouverture est en haut au cote et le dessus est
Table XVII.
bell.njaune, dos fauve a Yee de lignes noires en long. Ci
tres fort. La femellepond 6 a 8 oeufs et ne couve qu'une fois.
(S. phoenicurus),
dJ (a gauche) Le Rouge-queue
un des oiseaux los plus communs cbez nous, qui peudan:
Los fauvottes
(Sylvia). Les moilleurs chanteurs ont
grand froid sc montre dans 1es villas et les village~•• 11~ le bee grOle et faible, et sont pour la plupart voyageurs qui tarses longs, gorge noire, ventre rouge.
d) (a droite) La Bergeronuette
(hocbequeue) (Motadans les haies ou dans les buissons; la femelle couve~ Omigrent seuls pen clant la. nuit et se nourrissent d'insectes,
cilla alba), front, cou et ventre bhncs, dos cendre'.,le ~erriC~e
~ de grains et de vermisseaux.
fois et pond chaquo fois 3 a 5 oeufs.
g) L)Ortolan
(E. hortulana), bee couleur de c.
a) Lo Rossignol (S. luscinia)i brun roussitre dessus, de la teto et_la gorge noirs. Ces oi.seaux sent fort agilea, v1tete ct nuque gris 1verd!i.tre, gorge j1.1.une,ventre rou.gea~
gris blancha.tre dessous, la queue couleur de rouille. n vient vent en sociOte et sont familiers avec l'Lomme. Sitot qu'il
11se trouve dans 1 Europe m0ridionale, ct dans les rOgionsW
chez nous vers le milieu d'Avril et nous quitte en Septembre; fait froid en automne, ils Omigrent, et r.evienneut au mois de
l'on cultive le millet, qui est sa nourriture favorite. Sac il 80 plait dans les bosquots. Dans le silence de la nuit, au Mars. Ils nichent daus le voisinage de Pean, dans des arbres
Ct.aitdCjflfort estimOo des anciens et l'est encore.
printemps surtout, le rossignol fait entendre sa voix mOlodi- creux, d;.ms.des trous des rivages et. dans ~es m~ulins, ils convent dem: fois et pondent la premiere fo1s 6 a 7, la seconde
euse. Vers la St. Jean il cesse do chanter. Il so nourrit de
Table XV.
vers, d'insectes et de larves, plus tarcl de grains. Son nid est fois 4 a 5 ooufs. Us sent remarquables par leur longue queue
.
.
a) Le Bruant des h aios (E. cirlus), corumc le fait sans art, la femelle pond une 'fois l'annee 4 a 6 ocufs. qu'ils ClCventet abaissent sans cease.
J auno (Motac1lla
e) (lJ. droite) La Bergeronnette
c0dent, le ventre en-dessus jaune, queue olivatre, gorge D Le rossignol de Vienna ou de nuit (S. philomela) est semblablo
joues cernees de gris.
,. A co dernier, mais un peu plus grand, et d1une couleur plus flave), l'ongle postOrieur tres-long, la queue. plus ~courte,_le
b) L' Ortolan do neigo (E. nivalis), l'ongleposterii fonc6e; ii se trnuve rarement en Allemagne, plus souvent en ventre d'un beau jaune, la gorge n'est pas noire. Elle hab1te
les plaines.
long, ailes blanches, couve dans le Nord et n'arrive cbeznd Pologno, en Hongrie et on Autriche.
quien 8t0.
h) La Gorge bleue (S. suecica). La queue a la base
Table XIX.
c) Le Moineau (Fringilladomestica). Eu-dessusi rousse, a l'oxtre"mitOet aux plumes du milieu brun noiriltt:c.
rougeatre a tacLes noires, en-dessous gris clair, la go~ge Le male a la gorge d'un bleu brillant av~c ou sans tache
male-est noire, cello de la femelle grise. Les vienx moin~ blanche au milieu, la femelle n'a point de bleu a la gorge,
(i:i.gauche) Les MOsanges 0:arus),.bec c~urt et du.r,
co1,1.vent
3 fois, les jeunes 2 fois seulement. Leur uourri mais seulement. une ligno noire des deux cOtlls. Le male a garni de poils, langue tronquee, g,1rm de po1ls, do1gts to~t-31 un chant singulier qui semble etre a deux voix.
principale consiste en graines. Au printel\).ps ils aiment.
fait fendus. Cea oiseaux ont le plumage serre, sont extremeinseotes,ilsmangentaussidescerises
enautorunodesgraitl
c) La. Fauvette a tete noire (S. atrieapilla), gris
ment vifs 1 et se nourrissent d1insectes et de grains.
mo.res, en hi Ver ils cherchent des grains ·aans les rues et d~d'olive dessus, le male a une tacbe noin, la femelleroussatre.
a) La CharbonniCre (P. major), olive dessus, vert
lo fumier. Ces oiseaux sont rusCs et circonspects, et qn,oW
11cbanto bicn et long-temps.
jaunatre dessous avec unc ligne noire e~ long, tote et gorge
ils fassent du mal, ils font aussi beaucoup de bien en Jet~
d) La. Fauvette commune (S. cineraria), d'un brun noires, tempes blanches. Los charbonm8res attaqnent dans
sant une infin1te d'insectes.
cendre dessmi, blunch.ttre dessous, des lignes blanchfLtresaux la captivite \cs autres oiseaux et leur ma.ngent la cervelle.
1
d) Le Pinson ordinaire
(Fringilla caelebs), quUe~.trOmitesde la queue. Ennemi des chenilles.et. des larv~s Elles nichent denx fois.
verdii.tro, ailes a deux bandes blancht:!s. Lo mfi.le a l~...i !,msectes,_ cot oiseau chante agrOablement ot 1m1teles vo1x
b) La MOsange bleue (P. eaeruleus), ailes et queue
bleue cendrOe et le ventre vineux; la fen,ello la tote brun&i;" autres 01seaux.
blenas. Dos olive, ventre jaune.
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c) La CharbonniCre de pin (P. ater), tete ct cou
noirs, dos gris-bleuatre, joues blanches. Elle se trouve ordinairement dans des forets de pin.
d) La Mesange huppeo (P. cristatus) a uue huppe
pointue sur l:l. tete.
e) La MOsange des marais (P. palustris), le baut de
la tete noir 1 le dessus du corps rouge-cendrC, la gorge noinl.tre; elle se tient dans des lieux manfoageux.
(a droite). Les Hirondelles
(Hirundo) ont le bee
court, large ala base, aplati liorizontalement, les ailes longues
croisCes, La queue ordinairement fourchue, les pieds brefs et
le bee fondu jusque sous les 3 eux:. Les hirondelles prcnnent
des insectes an vol et sont voyageurs.
a) L'Hirondelle de chem in Ce(H. rustica). En-dessus
noire d'acier, en-dessous a reflets de couleur de rouille, le
front ot la gorge ch.1.tain.
b) L'Hirondellede
fenetre (H. rubica), noire dessus,
blanche dessous et a la gorge, pieds revetus de plumes jus1
qu aux ongles. Elle se foit un nid de terre a l'ext0rieur de
mnisons, qui est si dur qn'on IJ.0 pent le d0truire· qu'en employant la force.
c) Le Martinet (H. riparia),gris brnn, gorge et ventre
blaucs, niche en soci0t6s dans des trous de murs et de rochers.
d) L'Engoulcvent(Caprimtilgus),
bee et a]es comma
las hirondelle~,mais le bee garni de fortes moustaches encore
plus fendu que chez les hirondelles; le plumage gris-bruu
mouchetOde noir et de blanc, est sem) et don.'(. Il babite
las forCts, son vol est leg11r
1 il se nourrit d'insectes, mais il
ne vole qua pendant la nuit. ll arrive dans le mois de Mai,
et s'en va en Septembre. La femelle pond ses 2 oeufs dans
l'herbe de bruyere, sans faire de nid.
1
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Table XX.
Les Pigeons (?olumba), bee mOdiocre,mou a la base,
un pen courbe a la pomte. Les uarineii-sont au milieu du bee
percries dans la peau molle, les pieds courts, le:i ailes longues
et pointues. Les pigeons vivent pal' couple,:, nichent sur les
arbres ou dans les trous de rochers et ne pondent que deux
oeufs a la fois, mais plusieurs fois l'annee. Ils nourrissent
leurs petits en leur d0gorgeant des graines dans le bee. Les
especes les plus communes sont:
a) Le Pigeon fuyard (C. livea), le bee noir.tlre, la
p_ea~Ue~narines blancbatre, le plumage bleu cendrri, la partie mfrineure du dos blanche, deux Landes noires en travers
des aile_s,la 1nunelle rvuge. On ne,le trouve 11luschez nous
dans l'etat sauvage, mais dans l'ri:urope m6ridionale et dans
1
1~ Nord de l Afrique. La ,domesticite on a produit des vanetes <lout les principales sont:
b) Lo Pigeon tambour, dont les pieds sont revetus
de plumes et dont la voix ressemble au bruit du tambour.
_ c) Le Pigeon culbutant,
la tete lisse, les orbites
granaes e~ cl1auves; il se laisse tomber perpendiculairement
avec une 1mm~nserapiditO'en tournoyant.
d) Le Pigeon cravate on agorge frisee a le bee court
e) La Q~1euede paon, avec uno queue eleve'.eet etendue:
.
f) Le Pigeon a capuchon, dont les plumes du dernere de la tete et du cou sont redresses en avant.
Table XXI.
. a) Le ~am!er (Columbaoenas), le bee rougeatre dont
1
a po1?te est ~aunatre j le corps d'un bleu sale avcc un bandeau 1111parfa1t
sur le dos, teto et poitrine d'an JC:,,
·1
b). Le Pigeon grand-gosier ou a gro::: ~e~;;~·
:vecl 1m Jabdutassez grand, qui se pent gonfler jusqu'il. attain~
re a gran eur du corps cntier.
longuec!nL;o;~:~on d_epassage (C. migratoria). La queue
t e _com. On en trouve d,ms les prairies de
l' Ame .
nq~o sep entnonale une telle foule qu'une v 16
vent plusieurs lieues de long.
o o a sou-

d) La To~rt~rell~
a co_llie_r gris ou tourtere\ et l'Italie. Quant a leurs moeurs, elles diff0rent des autres
des Indes (C. nsona), dun faiblo mcarnat, au cou une1 pikes car elles vivont en famille 1 mais elles s'riloignent
tite t.~chenoire. Elle vieut do l' A.frique.
j,s no d; Pa.utre. Le ma.le n'a aucuu soin des petits ot les
1
'
e) La r1ourtorolle (C. turtur), les ailes ~'un brunl\p:ules sont in~omptables.
f) La Perdrix grecque (Perdrix: griica), ge'.ne'ralement
gca.tre a taches ~oncOes, au cou une ta.cha noire a traHn
blanches. Ellc_mcho dans las bocagea.
gris-cendr0, la gorge blanche a un bord noir tr0s visible. Le
Le Fa1san co~r_o~n0 des lndes (Columba c~rfJJ
))cc et les pieds rouges. Le vcntre d'un brun jauuatre, Jes
cotes a plumes larges travers0es de blanc sale et bordCs de
ta) hab1toles contrees mend1onalos; de la grandeur d1un dtn'11
g) La C aille (Coturnix), d1un gris rougeatre Ataelnoir en devant. Elle vit dans l'Europe mOl'idiona.leetenOrient,
noires. La gorge du male d'un brun foncO, colle de la fellllet on la trouve jusqu'aux Alpes bavaroises.
d'un blanc sale. Les cailles, seulcs parmi lee gallinae.
g)LaPintade,•poule
de Guin0eoud'Afrique(Nuviennent au commencement du mois de Mai et parten'.I mida meleagris) 1 la tete cbauve avec uno corne calleusc, le
fin de Septembre. Lo cri du mO.le(le courca.illet) estinlplumage d'un gris cendr0 a poi11tsblancs, sous les joues elle
prete d'uno mani6re bion diffe'rente,par exemple: die cur hie,a un lambeau musculeux. La gorge et le jabot sont d'un gris
La femelle pond 8 a 14 oeu(s et a seule soin de sea Pelrougaa.tre. La nuque bleue a beaux reflots. Elle vient de
En Asie ct on Italic on arrange des combats cntre les ~l'Afrique, ma.is on la trouve maintenant presque partout. Ello
qui sent tres belliq ueux:.
est sauvage et querellouse, d'une voix tres d6sagr6able, ma.is
sa chair est plus savoureuse que celle des autres gallinaces.
En ate elle pond pres de 70 oeufs.
Table XXII.
.
,, .
h) La Poule domestique
(Gallus domesticus), qui
a) La Perdnx bla.ncho, la gehnotte bla.nche(vient des Indes, s'est r6pa.nduepresquc sur la terro ontiOre et
trao lagopus), les do~gts rove_tusde plumes, lea griges_~os'est divis0e par les soins de l'bomme en autant d'espCces que
et courbees, le plumage en h1vorblanc, lcs plumes extemies pigeons. Le coq rassemble plusieurs ponies auteur de
dont il prend soin ct dont il se fait lo partisan et le tude la queue noires en 8t61 d'un brun rougeli.tre a lignes 1101ui
1
en zigzagj les a1les1 lo ventre et les 'pieds restent blancs.lteur contra sos rivaux. C'est pourquoi on arrange des comha.bite lea cimes des Alpos en Allemagne, la Suede et d'alibatsde coqs en Angleterre oU il y a de grands paris. Excepte
pays scptent.rionaux.
le temps de sa mue, la poule pond presquo tons les jours 1m
b) Le Coq do bois ('!1.tctrix) a la queue fourchue.oeuf, c'est ainsi qu'on re~oit d'une seule 80 a 90 oeufs par an.
ma.le a une longueur de deux pieds A-peu-pr8s, noir Arel
bleus; la femcllc plus petite que le male, d'un rouge bronl
a bandeaux noirs en travcrs. On le trouvo souvcnt daml
Table XXIII.
Alpc~ de PAllemagne; il aimo lea for6ts de bouleau etsetm
jusqu'au Nord. Sa mauiOre de ,•ivre ressemble beauco~
celle de Poiseau suivant.
LesFaisans (Phasianus); l'orbite et les joues nues, la
longue aigue a 18 plumes dont les moyennes couvrent
c) Le Coq de bruyere (11 • urogallus). La q_\le\lequeue
rondie, le male tacJ;etO de noh et de blanc, Ia poitrinenles autres en forme de toit.
a reftets verts, les ailes d'un brun fonce. La. femello plus/ a)Le Fa.isan d'argentou faisan blanc de la Chine
tite et d'un rouge brunatro a traverses noires. Lo coqJ(Ph. nyctbemerus), diff8re selon le scxe. Lo male est en-desjusqu'h. 10 a 12 livres. Son vol est bas, bruyunt et d1sus blanc lign6 en zigzag, le ventre noir a roflets violets, la
courte durOo. La vue et Pouie sont extrememeht fines.femelle d1 un brun rougeatre a tachcs vertes, et le ventre tragrandcs poulos de bois sont stables chez nous; ollcs sebvers6 de bandes noires.
,
vent dans nos forets, le jour presque toujours par terrei
b) Le Faisan d'or ou faisan rouge (Ph. pictus) est
nuit sur les arbres, et elles vivcnt do baies, de bl(>et de f(fllndes plus beaux oiseaux. Le male. a une buppe d'un beau
!age. Le temps· de son accouplement, c'ost-a-dire le teijauno, la poitrine cramoisie et le con orange. Cet oiseau
oh il s'apparie est au mois de Mars ou d' Avril pendant lejdontlcs plumes superbes ne viennent qu'au coq, vient de la
le coq en se promenart d'uno mani8re burle.::;~uesur le5Cbine-comme le faisan blanc.
bres fait enlendre de 2 heures du ma.tin jusqu'i'l. Paurore!
c) V Argus (Ph. argus) a 5 pieds 3 pouces de long, la
sons r,11rticuliers qu1on entend de bien loinj dans cot eta!femelleseulement 2 pieds 6 pouc('s. Les plumes moyennes
coq, quoiquo tres pr6voyam autrefois, se laisse facilemenl~e la queue et les ai~cs extremement longucs 1 _les ailes olhapren<lreet tirer par Jes chasseurs. Pendant son accmiple«trestachetecs de DOlI et de blanc. Sa patne est Sumatra,
il a lmit a dix poules, mais autrefois il vit seul et ne s~l'lfalaccaetc.
.
pas un autre coq dans ses environs. La poule pond 6
d)_Le Pa.on (Pavo). Queue courte, ma1s les plumes
1
oeufs sur la tcrre, couvo 4 semainos, et fait promene1ducroup1on fort longues e~ orn6es d ycux! peuvent se ~resscr
petits. Les jcuncs coqs s'accouplent d6jil.en automne. pour faue la roue I les p1eds du ~ale eperonn0s. 1out le
d) Lap erdrix (Perdrix ciucrea); la. tote ct fa g1mo~dec~nnatt son plumage Fplend1de. Il yen a une belle
d'un beau rouge brun:'!.tro. Le dos d'un gris cenJr6, m6livari6te,c est le paon blanc dont le corps ent,or est blanc avec
rouge-jauna.tre et de noir, lo cou a ondes noires. Les peJ.es ycux mats. Les paons chang~nt chaque an leurs plumes
savent tres bien courir, mais elles volent tres mal. Le•~uperb?s, excepte la hup~e. Lav~ix du paon cstdesa?Te'.ablej
et la. femelle vivent insCparaliles ensemble jusqu'i\ la J1satte1gnent un_a.gede 2o ans etv1enuent des lodes onontales.
La femelle couve au mois de Mai ou de Juin dans
Fa1san paon ou Loph~phorc (Lop~ophorus),
ne lo paon, le plumage bnllant r6fl8ch1tun vert
~ure du sol ses l2 a 22 oeufs, et lcs petits couver
1
que, en rouge_et en or. Dos blanc, queue dun brun
s'en vont anssitOt souvent enc"re la coquillo sur le dos, J
, t cmps 1-'1s res tent avec Ies paren ts , f ormant unlougea.tre,
qu, au prm
is t d ,ventre
·tr no1r. Le male est d'un brun sale marbr6 de
mille qu'on nomme uno cltaine. Le pi'lre et la mere ont bP e e Jaun_a e.
,
,
.
coup do soin de leurs petits et les couvrcnt de leucsa\
f) Le D1ndon ou coq d Jnde (Meleagr1sgallopavo),
quand le tern s est mauvais. Elles ont uno chair savourlleto et nuquc nues orne'es de caro~culcs, un la_m~eaumuscut
t -t
. .
.
leuxdescendant du front sur le bee Jusqu'i'l.lapo1trme, la queue
6
1
pcu:) ~ae ~·!tJp.rn~isies ate:,en;(Perdrix rubilongueest 0levable comma celle du paon. 'l'out lo monde con10
11
L .
t
rlx
ge, a ar _ave ~ b deau,nalt la tournure burlesque et la voix grondeuse du mfi.le. La
cs JOues c 1a gorge blanches' ence1_ntesd u~1 an ve~oule couvante est bien soigneuse; Jes poussins vent e'clore
Lo dessous Ce la gorge a,taches noires 6ca1ll6cs, le .apres 28 a 31 jours. La cl.tair de ces oiscaux est tr0s sad'un blanc sale, l'arri~re de l.1 t6te ct la nuquc d'un roulJ\oureuse.
rouille; le bee et l'o.rbite sont rouges. Elles liabitent Jafr'
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a) L' Ou tar do (Otis tarda), Les pieds longs a 3 doigts.
La queue a vingt plumes; ailos courtes, la poitrine couleur de
rouille a ondcs noires, le ventre d'un blanc sale. Le m!ile a
une longue moustache de chaque cote, a 4 pieds de longueur
et peso de 24 i\ 30 livres, }la sous la languo un sac d'~mpied
de long. Cet oiseau timide et circonspect s'Cchappe les ailes
deployCosquand il est chass0, mais il sait aussi volar haut et
longtemps. L'outarde vit en sociCte dans les plaines de PEuropc; on en trouve en 'l1huringe des troupeaux cle 50 a 100
inUividus, elle so nourrit d'hcrbes, do ble et d'inscctes. La
poule pond deux a trois oeufs qu'elle couve en 28 jours. La
chair des petits est savoureuse.
b) Le Casoar (Casuarius). Bee plat, los narines en devant, toutcs les plumes double'.es,les pieds a trois doigts. La
tete a uu casque d'os. '1'6te et con nus aux lambeaux musculeux au lieu de pennes. Les plumes longues et noires. .A.u
devant de la poitrine il a un cal nu, les 1>lumesroides du
croupion seules pendant au lieu de la queue. Cet oiseau, plus
petit que l'autruche, se ti:ouve dans lcs Indes orientales et aux
1lcs voisines. Il se nourrit de matieres v6g6tales, ma.is il
a.vale aussi de petites pierres.
c) L' Autruche (Struthio camelus), noire, les plumes
de la queue et des ailes blanches. Cct oiseau a le plumage
serre, pius long aux ailes qu'ailleurs; l'autruche nc peutpas
voler, mais elle se sert de ses ailcs comme de voiles. Elle
est le plus agile des animaux et le plus grand des oiseaux. car
il a 7 a 8 pieds do hauteur et plus de cent livrcs de poids.
Elle frai>pe dangereusement de ses forts pieds et lance de
grandes JJierres contra ses pers6cuteurs, se nourrit de grains
et de fruits, mais clle a.vale aussi des pierres et d'autres cho- •
ses indigestes. Les autruches vivent par troupeaux, mais dans
la saison de couvee on ne trouve qu'un seul coq pour 4 a 5
poules. 'l'outes les poules pondent dans le memo nid, qui n'est
qu'une enfon~ure grattOe dans le sol. Lo male et les femelles
courent alternativement les oeufs qui sont fort grands et savourcux. La chair est mangeable, leur peau ~st emplo)J6e
comme cuir ct leurs plumes sout des objets essontiels du commerce de 1'Afrique.
d) Le Randon (Rhea americana.), gris, les ailes plus
claires, sans queue, Le plumage comme celui de l'autruche.
Le con du male est rayO. do noir. II a 6 pieds de hauteur
et habite les plainos de l' AmCriquom6ridionale, oh il vit comme l'autruchc par troupeaux de 20 a 30 pi0ces. Il est bien
agile et pent etre dompte' aise'.ment.

Table XXV.
a) Le Flamingo (Phoenicopterus). Bee court, courbo
au milieu et dente sur les bords., cou et pieds extrilmoment
longs, les doigts li0s par une membrane. ll a 5 pieds de
lrnut, est d 1un mat rose, ailes cramoisies acerccaux noirs, pieds
rouges. Les petits sont d'un blanc sale a reflets bruns, les
ailes a r.eflets rougeli.tres. Les fla.'llingosvivent par troupeaux
sur les cotes de la MOUiterrane'eet dans les etes clrnuds vien•
nent souvent jusqu'en Allemagne. Leur nid conique daus les
marais est fa.it d'hcrbes: il a uno enfonyure au sommet pour
les oeufs qn'ils convent pour ainsi dire a califourchon sur le nid.
b) La Cigogne (Cjconia alba), 3 1/4.pieds de hauteur,
blanche, aux ailes noires, bee et pi eds rouges. La cigogne
s'est acclhnatee dans tout le monde antique connu et est partout la bienvenue. En F0nier et en Mars elle arrive chez
nous toute seule, puis elle va chercher sa femelle; en Aofit et
en Scptcmbro elle part de chez nous pour hiverner en Afrique
on en Espagne. Elles se nournssent de grenonilles I de serpents, de 10zards, de souris, d'oisillons, de vers et d'insectes.
Elles font leur nid pour la plupart sur les toits pres des villa,ges; le nid a 1 a 6 pieds de largeur, et parvient aprCs quelques ann0es jusqu'a la hauteur <le 10 pieds. La femelle pond
3 a 5 oeufs qu'elle couve en 28 a 30 jours, durant lesquela
le male a soin do la nourriture.

8
c) La Cigogne noire (C. nigra), brun noir.ltre a brilJant mCtallique1 poitrine et ventrn blancs; ellc 0galo b pr6c0dente par sa ta.ilia, et a los mCmes moeurs, mais clle se
nourrit principaloment do pois~·ons-et niche aur lea arbre::1de
hauto futaie.
d) Le :Marabou (C. marabu et arga.la), il yen a deux
sortes, esp~ces <le cigognes gigantesqucs, l'uno au Senegal,
l'autre aax lndes; il a la tMe couverte de duvet, ct un sac au
milieu du cou.
e}Le Heron com mun (Arcleacinerea) a trois pieds de
long, nne huppe noire retombante a l'occiput. Le dos est
ccndr8 blanc, le devant du cou blanc, parsemO de taches noires, lo dessous ordinairement blanc. Les horons se trouvent
clans toute l'Europe; ils arrivent chez nous au mois do Mars
et 0migrent en Septembre on en Octobre, ou ils restent chez
nous pendant l'hiver. Ils sont craintifs et paresceu:c, se nourrissont de poissons et restent dans les rivi8res, le bee retire,
et Pallongent ensuito avec rapidit6 pour saisir leur proie. Ils
nicbent sur les arbres eloves; la femelle pond S a 4 oeufs, les
jeunes restent longtcmps dans lo nid.
O Le Heron pourpre (A. purpurea) 1 3 pieds. Le plumage fauve. On le rencontre au Sud-Est do l'Europe,

9
(Tryngn vnnellns), !es pieds01
b) Le Vannean
une huppa longue et d0li6e A. l'occiput, le dos verti
changeant en pourpre; la poitrine noir, le vontre blane.
vanneau se trouvo dans toute !'Europe dans les pre.!11
cageux et Jans lea champs humides. Les ocufs tachete.s
1
sent pour otre uno friandise. La fomclle couvo settleetj
fois par an.

color0 d'une 18g0re rougeur. L'a.lbatros a la taille du cygne,
uno envorgure de 10 pieda. Il habite les mars de l'hOmisphOro austral, et niche sur des collines. Losoeufs sont grands,
d'un bo1igoot, la chair est mauvaise. ll se nourrit de poissons.
o) Le PClican (Pelecanus onocrotalus), bee trCs long,
droit, comprim0,crochu au bout, la poche depeau, trOs grando
et extensible, quand il est age, il est d'un rose plle, jeune il
est blanchatre. Il a uuo longueur de 6 pieds et pOse vingt
Table XXVII.
avingt cinq livres. On lo trouve sur les cotes de la M0diter(l,laeliet-Ospugnax), !es pan• ranCc. Il pent s'Olever a une hauteur prodigieuso, sa voix
a)Le Comhattant
aux eris d'uu ime. Le p6lican engloutit des poisressemble
Lei
milieu de la queue ii.bandes foncOes,lea piods longs.
a en 0t6 un collier do plumes au cou et les jolles n11es. sons de plusieurs livrcs. La fomolle pond 2 a 5 ooufs et couve
'
plumage varie beaucoup. La femelle et lea petits n'ontj, dans les lles marOcageusos.
Le Cygne (Cygnus), le bee aussi large en avant qu'eu
de collier. Ces oiseaux se tiennent pres de grands ~talll
de la mer. Au priutemps lee, males combattent contin1 arriOrc, con trCs long: les cygnes pr6f0rent l'oau a la terro ct
ment entr'eUI; malgr6 cola ils volent ensemble, mais so nourrisscnt de plantes aquatiques et d'insectes.
f) Lo Cygne a bosse (C. olor), 4 1fz pieds de hauteur,
qu1ils se sont remis ii.terre ils recommencement le 001
b) La Pou le d'eau (Fulica atra). C'est un e bee jaune rougeatre, a.voeune bosse noire a la base, plumage
noiratre avec une tache nue au front; il se trouve~parto blanc, pieds noirs. Ces cygnes se trouvent a 1'6tat sauvage
en Europe, pres des cotes do la mer, dans les riviOres et lea
Allemague sur nos etangs et nos lacs.
e) Lo !\ale de terre (Galliuula erox), appelovn\ 0tangs; en automne ils Cmigront vers le sud J>artroupes de
ment le ro1 des cailles, a presque la coulour des alouette 40 a 60 individus; il y on a aussi qui restent chez nous penTable
ailos d'un rouge bruna.tre devaut. 11 vit dal\S les i;b dant l'hiver. RCduits en domesticite, on lcs trouvo partout
da.ns l'herbe et les bles oi'l on le rencontre auI sur les Cfangs et sur les rivi3res oil ils se distinguont par
bm1.ides
(A. nycticorax), 1 pied 8 pouces de
a) LeBihaureau
et
longueur1 cendre, en-dessous blanchii.tre, la calotte et le dos de la moisson a,,ec la caille; c'est de 11\que lui vient soi 1'610gancede leur port; ils voknt a.voe beaucoup do force
(Parra) alesailesarmCes d'uneJ de legOrete. La femelle pond 6 a 8 oeufs dans un mauvais
d) LoJa.canas
gris noiratre, S tongues plumes blanches a la nuque.
ann0os.
les
toutes
retrouve
qu'elle
nid,
d'ongles
garnis
minces,
et
longs
extrOmement
doigts
les
minuta), lS pouces de long,
b) Le petitButor.,(A.
g) Le Cygne chantour (C. musicus). Le bee jaune :\
ja.une d'ocre, la ca.lottoet le dos vert brillant noir, sans hup1>0. et pointus. 1l habite les etangs et les marais des payscll
et piods comma
c) Lo Butor (A. stellaris), 2 1{.i.pieds do long, jauno court avcc vitesse sur les l1erbes des marais, et fait- la base, noir au bout, sans bosse. Plumage
Ce cygnc habite les contrOes bonfales de !'EuprOcedent.
le
bruit.
de
coup
est
11
tete.
la
a
uoiratre
d'ocro noira.tre, tachete et piquet6,
La Monette (Larus); bee fort, crochu versJapl rope, de l'Am0rique ct la Sib6rie, couvc souvent pres des lacs
frOq~entchez nous ~t se tiont dans les roseaux oil ii fait enOrdinairement blancbo, le dos bleuatrede la Laponie et n'arrivo chez nous qu'en hiver. Sa trachoetendro des eris mugis,Qants.
queue droite.
en forme de trompetto, mais la voix qu'il
d) La Gr ue (Grus cinereus), 3 a 4 pieds de long, gris noiriitre on noirfi.tre cendr6, la tote bruno. Les moue artOre se recourbe
et c'est bien gra•
cendrO, les ailes noirli.tres,les pennes posterieures formant des vivent principalement sur les cotes du nord de \'Euro-p:produit n'est pas pour cela plus agr6able,
out donn6 taut de c016brit6au chant
anciens
les
que
tuitemont
faisceaux et peuvent se dr"sser, l'occiput est nu et rouge. La vers lo Sud dans l,automne. Elles nagent rarement,I
grue habite en etc le Sud do PEurope et de l'Asie et couve tlles velent ordinairement le long du riva.ge, formant de/ du cygne.
h) L'Oic (Anser), bee orange fort, plus 0troit en avant
dans les marecages do la Pomerania, du Brandebourg et de des troupes et faisant beaucoup de bruit.
e) La 'Monette rieuse (L. rudibundus), ailes blJi qu'en arri6re. Les pieds sont au milieu du corps, ce qui fa.it
la SilCsie. Les grues sont (~esvoyageurs, qui Cmigrent par
grandes troupes dans les pays chauds vors la fin de l'autornne. ii. bord noir, manteau argcntC, ventre blanc, bee et qu'elles marcbent plus facilement que les canards et les cygElles volent par Oeux:filos1 formant uu angle aigu, s'610vent rouges, tote et gorge d'un brun fonc6 en Oto,on hivor'b!a nes. Elles vivent sur la terre et sur l'eau, et se nourrissent de
plantes aquatiques et de grnines. Les oies sauvages so rentellemrnt dans l'air qu'on pent bieu les entendro, ma.is sans ii.tache fon:60 aux oreilles.
les voir. Elles sont vigilantes et fort circonspectes. Elles
f) Lo GoCland a mantoau uoir (Larus man contrent dans toute l'Europe a l'exceptiou des regions bor6ales. En Septembre et en Octobre elles 0migrent dans le Sud
out la voix claire et forte, se nou.rrissent de plantes aquati- manteau ardois6, ailes blanches nu bout, pieds roses.
se placent
q~es, de semences ,,ertes, et surtout de pois, de m~me que
g) Le G oeland argente (L. argeutatus), mt et retournent aU' mois de Mars. En volal)t elles
est chez nous
d msectes, de vcrs, d'hu1tres et de grenouilles.
bleml.tregris, ailes noires 3.poiutes blanches et tiges noin sur deux: lignes formant un angle. Cet oiseau
domesticit6.
de
a 1'6tat
La fe:nelle pond 2 ocufs; le uid est fait de roseau et
B?trouve dans lea grands mar6cages. Les jeunes courent si
Table XXVIII.
Table XXIX.
v1te qu'un homme peut a peine les suivre.
. e) L'lbis (Ibis religiosa), bee, pieds, ailes et toute Ia
do mer (Sterna), bee rouged!!
a)L'Hirondello
(A. segetum), aussi grando que la
Sauvage
L'Oie
a)
portion nuo do la tete et du cou noirs. C'est un oiseau de pointu, queue fourchue, ordinairomeot blancl e, les a1let
la. granJeur d'une poulo. Les Egyptians lui rendaiont les Jion- dos cendrCs, la calottc noire. Ces oiseau::c yolent 11 pre'ccdente, bee noir, orange au milieu, Jes ailes depassent la
habitent les coutr0es du Nord de
sauvages
oies
Les
queue.
neurs divins et l'embauma.ient aprOs sa mort. On en trouve toute la journOc et no nagent pas ordinairement. Ils ha
encore <lansles tombeaux Cgyptiens; au MusOedo Paris on en les cotes de la. mer et pr Osdes fieu\es et des lacs; ils sel l'Europe, l'Asie et l'AmCTique, et ne se trouvent che~ nous
que pendant l'biver. Elles viennent au mois de Septembre et
conserve quelques-uns.
rissent <lepoissons, d'insectes et do Yers.
s'on vont au mois de Mars. Lour d0fi.ance est extreme. Elles
f) La BCcasse (Scolopa.x), 13 pouces de long, a 12
b) Lo S tercl1ra.i re (Lestris), semblable A la wol font boaucoup de dCgats dans les terres ensemenc6es. Daus
pennes i'Lla queue; les cuisees inf0rioures ne sont pas uues. bee croclm a la pointe, vit de poissons, d'insectes, de vf
Le dessus du corps est brun rougeatro a lignos fines et noires de charognes; il ne prend pas lea poissons lui-mCme,rd la 'l'buringe elles s'asscmblent par troupes innombrables.
b) Le Grav ant (A. bernicla). '1'0te, con, bee, picds et
en traver_s, le dessous jaunatre blanc a ondes fines bl'Unfonc6. les arrache RUX: mouettes et aux hirondellO\ de mer. Cl
ailcs noirs, collier blanc; couve dans la zone polairo et n'arElles arnvent choz nous au mois do Mars et d'Avril et 01)li- blanche, brun:ltre gris0.
'
rive chez nous que par hazard.
grent par troupes au mois d'Octobro i cependant il en reste
e) Le P6 Ire! (ProeellariaJ, bee croehn par le boo
c) Le Canard (Anas) diff0ro cles oies par le bee combeaucoup p~ndant l'h,iver d3us le centre de l' Allemagna. Lour nn,rines formcnt une petite bosso; longueur de 6 pou~es
par la plaque de
arri6re,
qu'en
avant
en
large
aussi
primO,
retour au prmtemps s appellela passee. Elle se nourrissent do
d~ fumOe, croupion blanc, une lib"lleblaucbo sur Jes aiJe;I
scarabe'es qu'elles cberchent dans le fumier avec lenr long bee 01seaux Ee trouvC'ntaune grande distance do la terre en corne sur la langue et par le cou moins long. Les canards
les poissons,
pr6f0rentencore
ils
mais
plantes,
de
senourrissent
pendant le cr6puscule. La femelle couve 3 a 4 oeufs <la
mer, co qui prouve qu'ils ont le vol extrt1memcnt souten~ les buttres, lea yors, et Jes insectes d'eau.
l'espace de 16 jours. Elles sont excellentes a man er :
a~p!1
tempete
uno
Quand
jamais.
ou
rarement
ils nagent
11 y en a plusiours espCces.,par exemple:
meme la fiente de beeasso qui contient un grand nomf re de
ils cl:ercl:ont un refuge sur les Ocucils et sur lea vaisS'
a) L'Eidor (A. molissima), deux lignes nuos allant du
vars, surtout de vers solitaires, est rechorch6opar lea gastroet sont par consOquent de mauvn,is auguro pour les Ill' bee au front, le male est blanc, vcntre 1 queue et ailos noire,
nomes comme nne friandise.
On los trouvo dans les mers des deux h6misph0res.
les deux cotes du con verdi1tres. Cea oiseaux habitant las rO(S. gallinago), la.premiOrepbnnedo
Pail :g{L\B6cassine
d) L' alb at ros (Diame,lon), bee long et fort, 10~ gious bor6ales de !'Europe, do l'Asie etdel'Ameriquo et vien14 ;e:n~~~ rune et a larbe axt0rieure blanche, la queue a dibulc sup6rieure se termine en un crochet 0pais, l'infC
chez nous au fort de I'hiver. Ils volent, nagent ct plonnent
1
tronquOe, les pieds 3 trois doigts, palm6s, le plumage
OiMa=.

xxn.

gent bien, et sont estim8s pour leurs oeufs et plus encore pour
leur duvet le plus fin qu'il y ait. Il n'en faut que 5 livres
pour remplir un lit entior.
b) La femelle a des tacbes brunes et noires.
d) La 'l'adorne (A. bistrionica), taches en forme de
mailles, noir violet foncO, que la femollo n'a point. Le male
a lo plumage gris bleuatre atacbes blanches noires et brunes.
e) La Macreuso (A. fusca), maillure et taclies blanches
• iJ, l'oeil, male noir, femelle moins fonc6e.
f) Le Canard ordinaire (A. boschas), maillure verto
cbangeante sur los ailes, les pennes du milieu do la queue du
mil.le sont recourb6es. Il est repandu da.ns touto l'Euro1>eet
se tronve chez nous dans les etangs. Il est r6duit on domesticit0.
g) La Grande macreuse (A. tadorna), maillure verte,
bord6e de lignos rouges, plumage blanc, a taches vertes noirltres et rouges; bee rouge. Lo m.tle et la fomello se ressemblent presque enti8remcnt.
b) Le Canard a louguo queue (A. actua), en-dessus
et aux cotes gris cendr81 oudul0 de noir, en-dessous blanc, la
tete brun fonc6, a maillure verte, rousse, blanehe et bleue. Le
mlle diff6rc boaucoup de la femelle.

Table XXX.
a) Le Harle (Mergus), bee tr0s grClo, fortement dentele, courbo et crochu devant. Maillure blanche. Lo male a
la calotto, la tote, la partic supe'rieure du cou et lea plumes
des Cpaules d'un brillant vert a refletncir, lo vontre blanc, avec
une~legere rougeur.
b) La G1·0be (Podieeps), bee droit et poiutu, !es doigts
sCparCsbordOs d'uno membrane 6cussonn6e. La queue manque. Le plumage foncOen-dessus, brillant argent6 en-dessous;
on emploie leur peau comme fourrure; Otant Ag6e, elle a uno
grande huppe et un grand collier roux. Cea oiseaux se nourrissent de poissons, de grenouilles et d'insectes.
e) Le Macareux (Colymbus), grand eomme une oie,
bee long de 4 pouces, tr0s baut. 'fOte et cou d'un noir brillant, la. gorge et la nuque abande rayCe de noir et de blanc,
le dos noir a taches, le ventre blanc. Ces oiseaux plongeurs
se trouvont sur lcs cotes des mers du nord, en hiver quelquefois sur les lacs et riviCres de l' Allemagnc.
U) Le Guillemot (Uria), bee droit pointu, pieds atrois
doigts. Il nage et plonge bien, ha.bite les mars du nord, et se
nourrit de poissons; la femelle ne pond qu'un oeuf grand. Les
guillemots convent avec taut d'assiduit6, qu'ils se laissent
prendre sur la nid. La chair, les ocnfs et les plumes sont
emplo:yOssurtout par lea habitants des tles Faeroe. Le plumage est tout a fait noir a !'exception d'une tache blancbe a
l'aile1 les pieds rouges a S doigts,
o) L' Algue (Alea impennis), 2 1/2 pieds de longueur. La
gorge et le dessus du ventre noirs, le dessous et une tache
au-dessus des yeux blancs, les ailes sont trop petites pour voler, le bee plus long que baut, sillonn6 en travors. Elle ha bite
le cercle polaire, et ne se trouvo que rarement.
f) Lo Macareux guillemot (Mormon fratercula), bee
plus baut quo lo~g, comprim6 aux cotes, cbez les vieux sillonn6 en travers. Lo dessus du corps et le collier noirs, le
dessous blanc, lea joues gris clair. Bee gris bleua.tre a la base 1
rouge et jauuo vers la pointe. Ces oiscaux sont frequents en
Groenlande et en Islande. lls creusent des trous longs de S
aunes dans le sol sablonneux, ou ils chorchent des trous pour
y pondre lours oeufs. On mange leur c.l1airet leurs oeufs et
'
l'on emploie leur peau comme fourrure.
g) Le Pingouin (Aptenodytes), lo bee droit, la. mandibule sup6rieme courbCo A la pointe, la mandibule infCrieure
tronqu8ej les ailes sans pennes. Les pieds a quatre doigts,
la queue courte et roide. Cet oiseau qui habite lea mers du
Sud, nage presque toujours et se sert de ses ailes comme de
rames. 11ne va a terre quo J>OUrcouver, et se tratno avec
pei?e jusqu'~ son nid. Il pond deux oeufs qui ont bon gofit;
mais sa chair n'ost pas bonne.
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